المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم الـعالي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
كلية الشريعة. شعبة الفقه.
(

كلِمـام الحـانظ صلاح الدين، خليل بن كيكلدي العلانُي الشـافعي• المتوفي سنة ( (V7I) هـ

تحقيق ودر اسة:
الجزءء الأول من القسم المتبقي؛ من قاعدة: في المحـة و الفسـاد ، إلى نهايـة: فـائدة ويتصل بذلك الكلام في الخنئى •


|شــر اف فضيلة الأسـتاذ الـدكتور : محمد بن حمود الو ايُلي•

الـام الجامعي 1212 هـ

## 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـالله من شرور
أنفسنا و من سيئـات أعمـالنا ، من يهده الله فلا مضل لـه ومن يضلل فلا هـادي له• واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لـه الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

أما بعد
فإنـه لما كان على كل طـلكب التحق بـالدر اسات المليا في الجـامعة الإسلامية إعداد رسـالة علمية وتقديمها لنيل در بة " العالميةه المـابتستير ، وقد وفقني الله عز و:ل للوصول إلى هذه المر حلة، كان أمـامي أحد أمرين؛ إمـا الكتابة في موضوع معين وإمـا البحث عن كتاب مخطوط وتحقيقه.
وقد آثُرت الأمر الثانيِ، وذلك لأن الله سبحـانه وتعالم قد سخر لهذا الدين علماء أ جللاء من السلف، ذاع صيتهم في الآغاق، فخدموا هذا الدين بكل بهد واهتمام، وخلفوا لنـا كنوزا من الكتب المؤلفة في شتى العلوم، ومعظم هذه الكتب مـ زالت محطوطة ولم تتشر بعد ، فر أيت أن الاعتّـاء بهذا التر اث المجيد وإنمر إهه إلى النور من أهـ مـا ينبغي أن يعنى به طلبة العلم والعلمـاء• غلذلك، وبعد استشـارة بعض الأسـاتذة الفضلاء، وقع انوتياري على تحقيق الجزء المتبقي من المجموع المذهب في قواعد المذهب للحـافظ صلاح الدين العلانُي رحمه الله• وذلك بـالاششتر الك مع بعض الزملاء الـذين كانوا معي في قسـم الـفته في السنة المنهجية•
وكان مما دفعني إلى اختيار هذا الكتاب أهمية الموضوع الذي تتاوله• فإن المؤلف رسمه الله بحمع في هذا الكتاب بين الـقو اعد الأصولية و الـقو اعد والفروع الـفقهية وعلم القواعد سواء كانت أصولية أم فقهية يعتبر من أبحل العلوم السرعية ومن أكثرهـا فايُدة

فالتواعد الأصولية تبين منهج الاستباط الصحيع وطرق الاستدلال والقواعد الفقهية تتظم مسائل الفقه وفروعه المتماثلة تحت ضوابط الابط محددة وقواعد محكمة صاغها الفقهاء الأبهلاء في ضوء الأدلة الشرعية. وهذه القواعد تساعد على تقريب الجزئيات إلى الأنمان، فمن أحاط بها ظلهر له سبب اختلاف الفقهاء في كثير من الفروع، وعرف مقاصد مذه الشريعة الإسلامية السمحة.(1) ثم ان هذا الكتاب يعتبر حصصيلة علمية ملحمة لما كتبه علماء الشافعية الذين سبقوه في هذا المجال(r) ومما يميز مذا الكتاب أيضا اعتّاء المؤلف بالاستدلل على بعض القواعد بالأماديث الشريفة، لاسيما القواعد الأساسية الحمسم وهذا مما بععل الكتاب في منزلة انفرد بها عن غيره من الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية وقد أكثر العلماء الثّاء عليه وعلى مؤلفهـ

وفي كشف الظلتون: قواعد العلائي في الفروع هي أبوود القواعد .(0) فر أيت أن مذا الكتاب بددير بأن يخرج إلى النور هتى يطلع الناس عليه ويستفيدوا منه.
 r عليها في تأليف كتابه. وذلك في ص هr.
r وتوفي رحمه الله سنة ( البخاريه الإصابد في تمييز الصحابة، تهذيب التهذيب. (الظر ترجمته في: الضوء اللامع r/r/r، شذرات الذهب rv./r، البدر الطالع (Av/r).



> قسمت الرسـثلة إلى قسمين:

القسم الأول: الدر اسة. وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول: المقدمة؛ وفيها ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الانتا-ية وسبب اختيار الموضوع المطلب الثاني: خُطة البحث ومنهج التحقيق-- المطلب الثالث: كلمة الشكر

> التمهيد: في القو اعد الفقهية؛ تعريفها ، تاريخها وبعض المؤلفات فيها ، وفيه أربعة مباحث:

# المبحث الأول: في تعريف القواعد الفقهية، وبيان الفرق بينها وبين الضابط، وبينها وبين القواعد الأصولية 

> المبحث الثاني: أممية القواعد الفقهية.

المبحث الثُالث: لمحة تاريحية عن نشأة القواعد الفقهية-

المبحث الرابع: بعض المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة.

الفصل الأول: در اسة مختصرة عن المؤلف؛ وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثاني: مولده• المبحث الثالث: طلبه للعلم
المبحث الر ابع: بعض شيو خه.

> المبحثث السـادس: الحـامس: بعض تللمیيذه. مؤلفاته.

المبحث السابع: مكانته العلمية وثنـاء العلماء عليه• المبحث الثُامن: وفاته-

> الفصل الثاني: در اسة الكتاب؛ وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب•
> المبحث الـَاني: تحقيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثُالث: وصف النسخ المخطوطة التي تم النسخ والمقابلة منها المبحث الر ابع: منهج المؤلف.

> الفصل الثالث: المقارنة بين كتاب "المجموع المذهب في تو اعد المذهب" للعلائي ، وبين كتاب ״ الأشبـاه و النظائر ه لابن السبكي ويشتمل على تمهيد و أربعة مبا-حث:

التمهيد : في التعريف بـابن السبكي بـانتصـار ؛ وفيه ستّة مطالب: المطلـب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه• المطلب الثاني: مولده• المطلاب الثَلـث: طلبه للعلم

الملـب الر ابع: بعض شيو خهه
المطلب الحـامس: بعض مؤلـفاته. المطلب السـادس: وفـاته•

المبحث الأول: المقارنة بينهما من حيث المنهج العام، وفيه ثلاثة مطالبغ المطلب الأول: في بيان منهج العلاني المطلب الثاني: في بيان منهج ابن السبكي المطب الثالث: في الموازنة بينهما.

المبحث الثاني: المقارنة بينهما من حيث المضمون العام ، وفيه مطلبانالمطلب الأول: في ذكر بعض الأمور التي اتفقا في بحثها في الكتابين المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي انفرد لبحثها كل واسد منهما دون الآنحر

المبحث الثالث: المقارنة بين الكتابين في منهج وأسلوب بحث القواعد الفقهية والمسائل الأصولية و الفروع الفقهية.

وفيه مطلبان-
المطلب الأول: بيان أسلوب العلاني المطلب الثاني: بيان أسلوب ابن السبكي.

المبحث الرابع: في تقويم الكتابين• وفيه مطلبان: المطلب الأول: في تقويم كتاب پالمجموع المذهبه، وبيان وبيان مميز اته. المطلب الثـاني: في تقويم كتاب پالأشباه والنظلائر " وبيان مميز اته.

## القسـم الثُني: التسـم التحقيقي•

## والمنهع الذي سرت عليه في التحقيق هو ما يلي:

ا- بما أن الكتاب له نسغ كثيرة، غقد انخترت أربعا منها للنسخ والمقابلة، واتحذت طريقة انَتيار النص الصحيع بين النسخ• فإذا انَتلفت النسنَ أْتّار مـا أراه صوابـا وأثبته في النص بين قوسين، ثُم أشير إلى انَتلاف النسن في الحاشية- وإذا وجمدت في بعض النسخ سقطا وضعته بين معكوفتين في النص و أشرت في الحـشية إلى النسخة أو النسخ التي سقط منها ذللك. وقد نسخت المخطوطة على القواعد الاملائية الحديـة، فأملحت الكلمات المو جودة فيها مخالفة لـذلك
r- عزوت الآيـات التي ذكر هـا المؤلف إلى سورهـا وبينت أر تامها منها r- خر بحت الأماديث النبوية والآثار من مظانها المعتمدة• وإذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أهدهمـا اكتفيت بتحريجه منهما أو من أ أحدهما• وإذا لـم يكن فيهما أو في أهدهما خحر بتته من الكتب الستة أو غيرهـا قدر الامكان، و لا ألتزم الاستقصاء في ذلك. ثم أبين در بتته من حيث الصحة والضعف بنتل أقو ال بیض العلمـاء فيه-
ع- تر بممت بـاختمار لللأعلام الذين يردون في النص مـ عدا الخلفاء الر اشدين والأئمة الأربعة• ويكون ذلك في أول مكان يرد فيه العلم في النص، ثـم لا ألتزم بعد ذلل الاشـارة إلى حيث تر بممت له لأن ذلك يـثمل الحواشي بسبب كثرة الأعلام. وأرى أن فهرس الأعلام المتر بحمين لهم يكفي لبيان حيث وردت التر بحمة. أما الأعلام الذين ورد ذلامرهم في الدر اسة، فإزا كانوا مو بحودين في النص المحـقق لم أتر بحم لهم في المدر اسة بل أكتفي بالالاشـارة إلى المكان الذي

تر تممت لهم أُنـاء التحقيق، وإلا تر بحمت لهم بـانْتصار .(1) 0- شر حتت الالْفاظ المبهمة و الكلمات الاصطلا حية المو بوودة في النص•〒- قمت بتوثيق نقول المؤلف للقواعد الـفتهية والمسـائل الأصولية بـالعزو

1) وذلك بذكر اسهه ومولده ووفاته ثم الإحالة إلى مرجع أو أكثر يوجد فيه ترجمته.

إلى مصدر أو أكثر قدر الإمكان•
V- تمت بعزو المسائل والفروع الفقهية إلى كتب الفروع المعتمدة في المذمب الشافعي، فإن لم أ بحدها فيها فإلى كتب القو اعد الفقهية مسب الإمكان. ^- تمت بتوثيق نقول المؤلف عن الكتب الأنمرى إن كانت مطبوعة ومتوفرة بالر بوع والإ-مالة إليها ، وإلا فبو اسطة من نتل عنها 9- قمت بتوثيق نقول المؤلف عن المذاهب الأْمرى من كتبها المعتمدة لدى - علمائهـ
-ا- تد يذكر المؤلف بعض الأقوال أو الأو بهه في مسالة، فأذكر بقية الأو جه أو الأموال الميانا. أو يذكر الأو جهه من غير أن ييين الأمع أو المحيح، فأبين ذلك في الحاشية قدر الإمكان•
11- وضعت فهارس تفصيلية في آنمر الرسالة.

ورتبت فهارس الآيات مسب ورودها في القر آن الكريم، ورتبت بقية الفهارس
على حسب حمروف الهجاء •

فهذا ما ماولت القيام به، وهو بههد المقل المبتدئ، فما كان فيه من صواب فبتوفيق الله عز وبل، وله الحمد والمنة. وما كان فيه من خططا وتقصير فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل إنه هو الغفور الرهيم. وأميرا لا يفو تتي في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى هذه الجامعة المباركة، التي تستقبل ابناء المسلمين من بمميع أنحاء العالم، وتعلمهم أمور دينهم• فإنها النور الذي سيضيء في كل أنحاء العالم بجهود من تعلموا فيها بعون الله وتوفيقه
وأشكر القائمين على كلية الشريعة من أساتذة وإداريين، الذين تولوا التو جيه المباشر لي في مسيرتي العلمية هتى وصلت إلى هذه المر ملة. كما أشكر شيشي ومشرفي على هذه الرسالة، فضّيلة الأستاذ الدكتور محمد بن - ممود الوائلي الذي أرشدني أثـاء هذا العمل• فإنه بززاه الله خيرا وأدام عِزه، تد أعانني بتو بميهاته وكتبه في سبيل إنجاز مذا البحث هتى خحرج على

وأشكر الشيخين الفاضلين؛ فضيلة الشيخ الدكتور : أممد بن محمود عبد الومـاب وفضيلة الشيخ الدكتور : عبد الله بن فهد الشريف لتفضلهما بقبول عناء قراءة مذه الرسالة وتصويب الأنمطاء المو بمودة فيها - ومـا أكثرما، فجزامما الله خيرا وا أهمزل مثوبتهما وأسال الله أن ييارك لنا في أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوبهه الكريم هتى نفوز بمرضاته.

إنه سميع قريب مجيب•

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم•

## الـتــمـهـيــــ

في القو اعد الفقهية: تعريفها ، وتاريخها ، وبعض المؤلفات فيها.

الممبـث الأول: تعريف المو اعد المقهية وبيان المرق بينها وبين الضابط، وبينها وبين القواعد الأصولية:
القواعد لغة: بممع تاعدة، والقاعدة بمعنى الأسـاس، يـقال: قواعد البيت أي


## واصطلاكـا: لها عدة تعريفات، منها:

-     - ـككم كلي فقهي ينطبق على بمميع بحزئياته او معظمها لتعرف فـ أحكامها منه(r)
- الأمر الكلي الذي ينطبق عليه بحزئيات كثيرة يفهم أ أكامها منها(1)
- قضية كلية يتعرف منها أحكام بحزئياتها(ْ).

وهذه التعريفات تفيد معنى واحد| لالن هذه الانتتلافات اليسيرة في التعبير لا تمس الجوهر •

## الـفرق بين القاعدة الفقهية و الضـابط الفقهي:

 الفرق بينهما أن التاعدة تجمع فروعا فتهية من أبو اب شتى، والضابط يجمع「 (

تاريخها وأثرها للشهيخ الوائلي ص 1 .
 -) انظر: شرح المحلي على جمع الجّوامع M/

فروعا من بـاب وا-حد(1)
مثّل التاعدة: اليتين لا يزال بـالشك، ومثّل الضـابط: كل ما بماز بيعه بماز
رهنه•

الذرق بين الثواعد الـفهية والبتواعد الأمولية:
التواعد النفهية تشبه التعواعد الأمولية من ناهية وتـتلف عنها من ناهية أخرى. فإنها تشبهه من ناحية أن كلا مذهما تواعد كلية تتدرج تحتها قضـايا بحزُية(r). وتغتلف عنها في أمور ، مذها: 1- الن التواعد الأصولية منهاج للاستِباط الصحيع للكأمكام الفتهية من الأدلة الاجممالية، أمـ الـقواعد النقهية فهي عبارة عن مجموعة الأ-حكام الفقهية المتشـابهة التي تر :حع إلى حديث وا-مد يجمعها ، أو إلى ضابط فقهي ينظمها الو أو

إلى تياس وا-حد يربطها(r)،
r- التقواعد الأمولية تواعد كلية ثابتة تـطبق على بحميع بززئياتها، أما
التوا اعد النقهية فإنها أغلبية ويكون لها مستثيـيات(؟).
r- أن التواعد الأصولية يفترض ذهنيا و :حودها قبل المغروع لأن الفقيه إنما يستبط الأهكام الفرعية بواسطتها، الما التواعد الـغتهية فإنها متامخرة في و بحودها الذهني والواقعي عن المغروع لأنها بممع لأشتاتها وربط بينها و:تمع

لمعانيها(0)
६- أن التواعد الأصولية خاصة بـالمجتهد، أما التواعد النتهية فيحتا:مها


$$
\text { ד7ا، القواعد الفقهيد اللشيغ الوالئّكي ص } 1 .
$$

r

الأشباه والنظائن لاين الوكيل rVI.
 الفقهيح للندوي ص 1 صهـد
-) اثظز: القواعد الفقهيد للندوي ص •7.
(1.)

## المبحث الثاني: أممية التو اعد الغتهية:

علم التواعد الفقهية من أبل العلوم الشرعية، لما له من أثر بالغ في بجمع الفروع الذقهية المتماثلة، وتظيمها بضو ابط مستفادة من العلل الشرعية الجامعة التي لا تختلف بانفتلاف الموضوعات والأبواب. وتد أشاد العلماء بأهمية هذا العلم وحثوا على الاعتتاء به• ومن ذلك قول الإمام القرافي(؟) رحمه الله في مقدمة كتابه „الفروقه: .... ومذه التواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الاحماطة بها يعظم قدر إلفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرن، وتتضح مناهعج الفتوى وتكشف، فيها تتافس العلماء... وـماز تصب السبق من فيها برع، ومن بععل يخرع الفروع بالمناسبات الجزئية دون التواعد الكلية تـاتضت عليه الفروع واختلفت ... ومن ضبط الفته بقواعده استغنى عن هفظ اكثر الجزئيات لاندرابهها في الكليات، واتحد عنده ما تتاقض عند غيره وتتاسب..(「) ويمكن تلكيص اممية القواعد فيما يلي: ا- تتمية الملكة الفقهية المؤملة للاستباط والتخريج والتر ميع، مما يساعد على تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية(\&)• r- تتظيم مسائل الفقه وفروعه المتماثلة تحت ضو ابط محددة مما يساعد

على تقريب الجزيُيات إلى الأنهان، وتيسير مهمة الحفظ والفهم(o). r- تساعد على إدر ال مقاصد الشريعة وأسر ارمـا فإن معرفة القاعدة العامة

التي تدرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقصد الشريعة(').
' انظر: مقدمد الدكتور العنقري على الأشباه والنظانير لابن الو كيل r./「) انظر: ترجمته في القسم التحقيقي ص r
 حميد على قواعد المقري المد المدي


ع- إبطال دعوى الذين يغمطون الفقه الإسلامي وينقصونه قدره ويرمونه بـانه ملول بهز يُية وليس قواعد كلية(1).

المبحث الثـلثـ: لمحة تاريحية عن نشاة القواعد الفقهية:
لما ازدهر الفقه وتوسع التفريع وكثرت المؤلفات فيه، وبلغت الأمكام
 المعماء نوي العقول النيزة والهمم العالية إلى التفكر غي وضع ضوابط يمكن بواسحاتها تممع مذا الكنز الهاثُل وتغظيمه بحيث يسهل الالستفادة منهفعكف المعماء على الكتب المؤلفة في المفروع الفقهية وو بـدوا في ثنـياهـا أَمكاما متشابهة ينص عليها في أبواب متعددةء فآمتهدوا بـالسير على مناهع من سبقوهم في معرفة عللها. واستطاعوا أن يستقصوا مجموعة الأمكام الكلية التي تضم أشتات الجزُئيات وتجمع متفرقاتهاء فجمعوا تكل الأشبـاه والنظائر كل طايُفة متحدة الحكم في قاعدة، فتكون من تلك المجموعات الفتهية قواعد تجمع
 ومذه القواعد الفقهية لم يتم وضعها بمحلة وامحة في زمن معين على يد فقهاء معينين؛ بل نكونـت مفاميمها ومعالمها بـالتدرع عبر العصور الفقهية (المختلفة) (r).

أما عن بداية حصر المقواعد الـفتهية، فقد مكى الصلانُي وغيره(8) أن الإمـام

م C r r r
 غ) المظل: المجموع ع المذهب غي قواعد المذا


أبا طامر الدباس(1)، إمام الحنفية فيما وراء النهر • رد بمميع مذهب ابي هنيفة إلى سبع عشرة تاعدة• فسانر إليه ابو سعيد الهروي(r) الشافعي وانمذ منه سبعا منها، ولما علم القاضي تحسين(r) بذلك رد بمميع مذهب الشافعي الى أربع تواعد
وبمرور العمور ، تضافر :بهود العلماء في الاعتَاء بهذا العلم، وشرعوا في تدوينه في الترن الرابع الهجري، وانخذ في النمو والازدهار والتو بمه نحو الاكتمال في القرن السابع، وبلغ الوع عطمته في الثرن الثُمن وكثرت الموّلفات

المبحث الرابي: بعض المؤلفات في التواعد الفتهية:

$$
\begin{aligned}
& \text { أولا: في المذهب الحنفي: }
\end{aligned}
$$

' ' بالحفظ ومعرند الالواياتت ولي الفضاء بالشاه بها. (الظظر ترجمته في: الفورائد البهيد في ترالجم الحنفية ص IAV) (r) انظر ترجمته في القسم التحقيقي ص「
 - ا اصورل الكرخحي مطبو ع مع تأسيس النظر للدبوسي.

 الجامع الكبيز. (الظظر ترجمته في: سيد أعلام النبلاء「 الالنهر. من كتبه: الأمد الأتصمى، تقويم اصولمل الألمقه. توفي رحمه اللمه سند


\&- الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية،(r) لابن همزة الابن
(8). A( $1 r \cdot 0$ )

ثاتيا: في المذهب المالكي:




1 (



 ) هو محمود بن محمد بن نسيب بن حسين الحنفي، المعروف بابن حمزة
 الانتاوى الحمزاويد، نظم الجامع الصغير، قواعد الأوقافه (الظر ترجمته في:

$$
\text { الأعلام ^/ } / \text { ). }
$$

-) مطبو ع في أربعد أجزاءه دار المعرند، بيروت لبنان.「 ( انظر ترجمته في القسم التحقيقي صغ
(V المكرمة.
^) هو إبو عبد الله، مسمد بن محمد بن أحمد المقري القرشي المالكي. من
 الله سند VON هـه على ما رجحهه محقق قواع
 الأعلام

1) حقق في دسال2 دكتوراه في الجامعد الإسالمية.

 (انظر ترجمته في: شنجرة النور الز كية في طبقات المالكية ص YAV).
(11)


ثـثا: في المذمب الشافعي:





$$
\begin{aligned}
& \text { رابعا: في المذهب الحنبلي: }
\end{aligned}
$$

 الأولى عام 1-؟ اءهـ.
Y) هو أبو العباس، أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي، المالكي. من مصنفاته: الاععيار المعربه عدة البروت. (الظر ترجمته في: أزهار الرياض الأعلام
「" مطبوع في جزهين، مكتبد الرشد للنشد والتوزيع، الرياض. الطبعة الأولى عام

 -)
「) مطبوع في مجلدين، دار الكتب العلميد، بيدوت. الطبعد الأولى عام ( ${ }^{\text { }}$ (
 تحقيق مححمد المعتصم بالله البغدادي.
") هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، الشافعي. صاحب التصانيف
 مؤلفاته: الإكليل في علوم التنزيل، تدريب ألداوي. (الظر ترجمته في: شذرات


 تيمية الحراتي. ولد سند (ITI)مـ، وتوفي رحمه الله سنة (VY^)هـ. من


مؤلفاته: مجهورع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، القوالعد النوراثية الفقهيد،

 ( عو أبو العباسه أحمد بن الحسن بن عبد اللمه، المقدسي ثم الدمشقي، الحنبلي.

 r r المكرم2.
r
 رحمه اللمه سن2 Vو عـ. الذهب
\& ) هو جمال المدينه بوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. ولد سند .


الفمـل الأول
دراسة مختصرة عن المؤلف(1)•

# المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: <br> هو أبو سعيد، خليل بن كيكلدي بن عبد الله، صلاح الدين العلائي، <br> الدمشقي ثم المقدسي• 

## المبحث الثـني: مولده:

ولد في دمشق‘ في شهر ربيع الأول، سنة اربع وتسعين وستمائة ( \& 7 ) من
الهجرة.


#### Abstract

المبحث الثَالث: طلبه للعلم: نشا الحافظ العلائي في دمشق، وانحذ العلم عن علمائها فحظ القرآن  




. 1 rV\&

 طبقات الين قاضي شهبد (Y.NY). rr البخاري: هو الاممأم أبو عبد الله، ميحمد بن إسماعيل بن إيداهيم البخاري. ولد


 ابن قاضي شهبد


 ومقدمتيه في النحو والتصريف. وقد اجمتهد في طلب العلم ورهل وقرأ وسمع كثيرا، هحتى فاق أهل عصره في الحفظ والإتقان(r).

المبحث الرابع: بعض شيوته:
بلغ عدد شيوخ الحافظ العلاني بالسماع سبعمائة (V.-) شين• وساكتفي
بذكر عشرة منهم مرتبا إياهم مسب وفياتهم:

أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري. نختم عليه العلائي الترآنْ، وسمع
عليه صحيع مسلم

محمد بن أبي العز الفزاري، سمع العلاني عليه صحيح البخاري سنة (V-I) (

إبراميم بن محمد بن إبر اهيم الطبري• تال عنه العلانئي: إنه أبمل
شيو خمي .(8)
 كمال الدين الأنصاري لازمه العلانئي

وتأثر به كثيرا

تقي الدين، أَمد بن عبد الحليم بن تيمية وكان العلاني شديد

> الذهب 7/1).
') ستأتي ترجمته في القسم التحقيقي ص
( ا انظر: طبقات ابن قاضي شهبد


© - الظر ترجمته في القسم التحقيقي ص lor
الاعجـاب به(1).

أبو إسحاق• إبر اهيم بن عبد الر حمن بن إبر اهيم بن سباع الفزاري• لازمه العلانُيِ واستغاد منه ونمرج له مشيخة.
 ألبو عبد الله، محمد بن إبر اهيم بن سعد الله بن بحماعة الكناني
-الشـافعي

يوسف بن عبد الر حمن بن يوسف بن عبد الملك الدمشقي، صاحب كتاب
تهذيب الكمال

أبو عجد الله، محمد بن أَمد بن عثّمان بن قايماز ، مؤرخ الالسلام،
وماحقب كتاب سير أعلام النبلاء•

أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الاُنمـاري الحزر جي السبكي ، والد تاج الدين السبكي

1V.-IT9/1 التظر: الدرر الكامند
 الأعلام

 شذرات الذهب 7 . 1 .
 طبقات ابن هدايح الله ص
 شذرات الذهب 7/1.1.

كل من قر أ عن هياة الحافظ العلائي ، ووقف على عدد المدارس ودور العلم التيِ درس فيها ، يدرك مدى صعوبة مصر تلاميذه• فقد كان له تلاميذ كثيرون وفي مقدمتهم أولاده، حيث أولامم بحد عنـايته فربـهم الحـىن تربية، وعلمهم وأسمعهم من الحفاظظ والعلماء• وسأذكرهم مـع تلاميذ آنحربن له مرتبا إيامم
-مسب وفياتهم:

عبد الوماب بن علي بن عبد الكافي السبكي

أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير ، الإمام المفسر ، وصاحب كتاب
البداية والنهاية




أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري•

أبو الـفضل، عبد الر هيم بن الحسين بن عبد الر همن العر اقي الشافعي•
') ستأتي دراسة موجزة عنه في ص ابّ، عند مقارنه كتابه الأشباه والنظائر بكتاب العلاني هذا


 النساء 1 /أهور
") انظر ترجمته في : الأوء اللامع

 .119/\{

المبحث السـادس: بعض مؤلفاته(1):
كان الحـافظ العلائي من العلماء البارزين المجتهدين في التاليف في مختّف العلوم. وقد نملف للمكتبة الإسلامية كثيرا من الموّلفات إسهاما منه في إثر انُها ، ودفع هحركة التطور العلمي إلى الأمام- وبما أنه طبع كثير من كثبه وبعضها في رسائل علمية، فإنني أكتفي هنا بـالاشـارة إلى بعض مؤلفاته لكون هذا الجـانـب كسوابقه مخدوم بما فيه الكفاية• فمن مؤلفاته:

1- إ-حكام العنو ان لأحكام الـقر آن•
r- إ إممال الإصـابة في أقوال المحـابة(r).
r- برهان التيسير في عنوان التفسير •
؟- تحقيق الكلام في نية الصيام.
0- تحقيق المر اد في أن النهي يقتضي الفسـاد(r).
†- تلقيع الفهوم غي تتقيع صيغ العموم(\&).
-V التتبيهات المجملة على المو اضع المشكلة(ه).
A- توفية الكيل لمن حمرم لحوم الحيل-
9- بـامع التحصيل في أ ـوكام المر اسيل(').
-1- عتيلة الطالب في ذكر أشرف الصفات والمنـاقب.
11- فتاوى صلاح الدين العلائي
' ' انظر: اللدردالكامنג r قاضي شهبة

「






 عأ نهاية الإحكام في در اية الأ-وكام.

المبحث السـابع: مكانته العلمية وثّـاء العلماء عليه: كان الحانظ العلاني من العلمـاء الفحول المذين كان لهم أثر كبير في نشر الملم تدريسا وتأليفا• نكان عالما معترفـا له بالامـامة في كثير من الفنون• وقد اعترف له بعلو المرتبة العلمية الشيوخ والأقران، و مـاز منـاصب علمية ذات شـانـ وقد تتازل له عن بعضها بعض شيو خمه اعتر افا منهم بإمـامته ومكانته العلمية الرفيعة
وتد أكثرُ العلماء الثـتاء عليه، ومن ذلك:

كان هـافظ زمـانه، إمـامـا في الفقه والأصول وغيرهما، وكان نظار ا فصيحا
كريمـا (r).

وتال ابن حجر :
وصنف التمـانيف في الفقه والأمول والحديث، كالـقو اعد التي :جودهـا ...
وكتبا كثيرة سـائرة مشهورة نـانعة متقنة محررة(£).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وهو الكتاب الذي أحقق جزءا منه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y-§) (V.) } \\
& \text { قاضي شهبد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع انظر: الدرر الكامند }
\end{aligned}
$$

وقال ابن قاضي شهبة:(1)
... الإمام البـارع المحقق، بـية الحفاظ ... جحد وابهتهد هتى فاق أهل عصره في الحفظ والالنّقان(Y).

المبحشث الـُّامن: وفاته(r):
توفي الحافظ الملانُي بـالقدس، ليلة الاثثين، في الثُالث من شهر محرم‘ سنة إـدى وستين وسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة.
') هو تقي الدين، أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر، ابن قاضي شهبة،


r ( انظر: طبقات اين قاضي شهبد
r r) انظر: الدرر الكامنة r


# الـــمـل الـثـاني 

في در اسة الكتاب
المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب:

لم يبين الحافظ العلاني اسم كتابه في المقدمة، كما بمرت العادة به عند كثير من المؤلفين، فلذلك ا-ختلف في اسمه. فمنهم من يسميه „الأشباه والنظائر ه (I)، ومنهم من يسميه „القواعده(r)، ومنهم من يسميه ״المجموع المُذْهب في قواعد المذهبه(r)
ولكن الذي يظهر لي أنه الاسـم الأنير لما يـي:

r- أن كثيرا ا من كتب الترابمم التي تر بممت للعلائي ذكرت هذا الاسم علما
 ومن ذلك قول الأسنوي عنه: ( ... وصنف في النظائر الفقهية كتابا
نفيسا )(8).
r- أن أسلوب السجع المو بمود في هذا الاسم سمة ظاهرة في أسماء كثير من مؤلفات العلائي • لا-مظ على سبيل المثال كتبه الآتية: توفية الكيل لمن هحرم لحوم الخيل ، تحقيق المر اد في أن النهي يقتضي الفساد ، تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ المموم، بمامع التحصيل في أـكام المر اسيل(ْ).



$$
\begin{aligned}
& \text { ") ولاحظ أسماء مولفاتد المذكورة في الفصل السابق.ص }
\end{aligned}
$$

المبحث الثـاني: في تحقيق نسبته إلى المؤلف:

ان نسبة هذا الكتاب إلى الحـافظ العلانئي يكاد أن يكون مقطوعا به لشهرته
عنه• ومما يـل على ذلك:

1- أن معظم من تر بحم لـه قد نسب هذا الكتاب إليه بذكره ضمن مؤلفاته(1)
r- أن المؤلفين المتأخرين عنه قد نقلوا منه كثير ا، ونسبوا تكل النصوص المنقولة إلى الملانُي

فعلى سبيل المثّال:
نـل السيوطي قاعدة پما يشترط فيه الـدالة وما لا يشترطه بكاملها من العلانئي، -حيث ذكرها ثم قال: (قال الملانُي: مدار هذه الـقاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفتة: إن المصالـح المعتبرة إمـا في محل الضرورات أو في محل الحـابحات أو في محل التحمات وإمـا مستغنى عنها بـالكلية...)(r). وهذه (r)

القاعدة مو بحودة غي الجزء الذي سأـققه من هذا الكتاب•
المبحث الثـالثُ: وصف النسخ المخطوطة التي تم النسخ و المقابلة منها: نظرا لشهرة الكتاب و أهميته في موضوعه وكثرة تداولم، فقد توفرت نسن كثيرة للكتاب• وقد انترت أربعا منها للنسخ و المتابلة، وهي: 1- نسخة المكتبة الأزهرية:
عنو انها: ضاعت منها ورقة العنو ان، ولكن إدارة المكتبة كتبوا عليها: بعد البحث تبين أنه كتاب التو اعد من المجموع المذهب في

قو اعد المذهب، لـِلِمام الحـافظ شيخ الالسلام صلاح الدين
-العلانُي
حجمها: نسخة كاملة تقع في (Yar ) لو حة، و مسطرتها ( (YO ) سطر I.
نـاسخها: غير مذكور •

 وصفها: واضحة التصوير بميدة الحط، تليلة الأنمطاء • رقمها في تتك المكتبة: rrof (TVYE).
 وقد رمزت لها في المقابلة بـالحرف(1 1).
والجزء الذي تمت بتحقيقه من مذه النسخة يبدا من لو حة ( •9) إلى لو حة
r- نسخة مكتبة الأوقاف الحامة بيغداد . عنو انها: كتاب التواعد ، للشيخ الإمام العلامة صلاح الدين خليل ابن - كيكلدي العلائي

حجمها: تقع في بزءءين، الأول منهما في (IVO ) لو حة، ومسطرتها - (ru)

$$
\text { والثاني في ( (IT0) لو حة، ومسطرتها ( ( } 0 \text { ) سطر ا . }
$$

نـاسخها: عبد الر حمن بن عمر بن عبد الله التزمنتي

وصفها: نسحة بميدة وقليلة الأنمطاء ، واضحة التصوير نوعا ما مـ رقمها في تلك المكتبة: (E17A).
(lorq) $=$ رتمها في الجامعة الإسلامية: الجزء الأول = (lorA)، ميكروفيلم
وتد رمزت لها في المقابلة بـالحرف (ب) .

والجزء الذي قمت بتمقيقه من هذه النسخة يبدا من لو حة (1.7) وينتهي في لو حة (I7A) من الجزء الأول.
r- نسخة أخرى من المكتبة الأزهريةعنوانها: التواعد من المجموع المذهب في قواع المذهب.

ناسيخها: محمد ابن علي الشهير بابن العديسة.

وصفها: بيدة الخط واضحة التصوير
 رقمها في الجـامعة الإسلامية: (010)
 (والجزء الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدا من لوــة ( 1 ( إلى لوحة

ع- نسخة دار الكتب المصرية.
عنوانها: المجموع المذهب في قواعد المذهب• مجمها: تقع في بززءين، الأول منهما في (YIT) لو (Y) اجة، ومسطرتها

- سمر (II)

ناسخها: غير مذكور •

 رقمها في تلك المكتبة: (17I) أُصول الفته-
 وقد رمزت لها في المقابلة بحرف (د ) . والجزء الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدأ من لو هة ( (IrA) إلى لو مة
(r-\&) من الجزء الأول.

المبحث الرابع：منهج المؤلف：
قد تولى الإمام العلائي بيان منهج كتابه بنفسه، ميث فصله في المقدمة（1）الما وبين أهم النقاط التي اعتمد عليها في تاليف الكتاب• وسأورد نص كلامه في الفصل الثالث الحاص بالمقارنة، أما الآن فسألخص منهجه معتمدا على مقدمته في السطور الآتية：
بدا كتابه بمقدمة بين فيها فضل العلم ومنزلة الفته من بين سائر العلوم（r）، ، ثم أتى بثلاثة فصول يمكن اعتبارها كتمهيد للكتاب．وخص الفصل الأول منهـا بييان الضابط الجامع لأبواب الفقه كلها، وأراد بذلك القاعدة العامة في جكلب المصالح ودرء المفاسد（r）－وخص الفصل الثاني بتعريف الحكم الشرعي، وبيان قسميه التكليفي والوضعي وأنواعهما（）．وتعلم في الفمل الثالث عن نشأة القواعد الفقهية（ْ）．
وبعد ذلك ذكر القواعد الأساسية الخمس، وأطال النفس في شر مها وبين أنه يمكن أن يرد بمميع مسائل النقه إليها إما مباشرة أو بواسطة قواعد أخرى تـدرج تحتها（7）．
ثم ذكر القواعد الأصولية وأفاض في شر مها وتشريج الفروع عليها ، وأدرج فيها بعض التواعد الفقهية وبين ما يتكرع عليها من مسائل بزئية• ثم أتى بعد
－لك بالقواعد الفقهية وفرع عليها
وقد ذكر انه اضاف في الكتاب المسائل المتشابهة في المعنى، والمسائل النادرة التي شذت عن النظائر واستثيت من القواعد، وغير ذلك من النكت

واللطائف الفقهية．
وبين أيضا أنه سيتتصر في ذلك مكتفيا بالإشارة إلى رؤوس المسائل دون

$$
\begin{aligned}
& \text { 「" الظر: نفس المرجع (199/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) الظظر: نفس المرجع 1المع } \\
& \text { " الظظر: المرجع السابق YYQ/1. }
\end{aligned}
$$

الامتجاع وتقرير الدلائل /الا في مواضع يسيرة بمدا
وقد أبدع المؤلف في الجمع بين القواعد الأصولية والفقهية وبيان ما يتحرج عليها من الفروع مع الاتزام بعزو نقولاته إلى مصادرها بدقة وأمانة• وزان

الكتاب أيضا بتدعيم بعض القواعد بأدلة من من الكتاب والسنة. وكان أسلوبه سهلا وو اضحا مما سهل الاستفادة منه.


بين كتابي ״ المجموع المذمب في قواعد المذهب « للحـافظ الملائي "


وتشتمل على تمهيد وأربعة مبـاحث:
التمهيد: في التعريف بـابن السبكي بـاختصـار ؛ وفيه ستة مطلب: المطلب الأول: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: مولده•
المطلب الثالث: طلبه للعلم-
الطلاب الر ابع: بعض شيونمه•
المطلمب الخـامس: بعض مؤلفاته•
المطلـب السـادس: وفـاته•

المبحث الاول: الممتارنة بينهما من حيث المنهع الـام ، وفيه ثلاثُة مطالب:ـ الممطب الأول: في بيان منهج العلانُي المطلاب الثـاني: في بيان منهع ابن السبكي المطلب الثالث: في المو ازنة بينهما
 المطلـب الأول: غي نكر بعض الأمور التي اتفقا غي بحثها غي الكتابين• المطلـب الثاني: في زكر بعض الأمور التي انفرد لبحثها كل واحد منهما - دون الآنمر

المبحث الثالث: المقارنة بين الكتابين في منهج وأسلوب بحث القواعد

> النفهية والمسائل الأصولية والفروع الفقهية(ا) • وفيه مطالبان-
> المطلب الأول: بيان أسلوب العلائي
> المطلب الثاني: بيان أسلوب ابن السبكي.

المبحث الرابع: في تقويم الكتابين• وفيه مطلبان: المطلب الأول: في تقويم كتاب (المجموع المذهب"، ، وبيان مميزاته. المطلب الثاني: في تقويم كتاب »الأشباه والنظائر " وبيان مميز اته.
' ' ' تكون المقارنة بين بعض المباحث الموجودة في ذلك الجزء وبين نفس المباحث عند ابن السبكي

التمهيد
في التعريغ بابن السبكي بانمتصار (1).
المطلب الأولذ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:
هو أبو نصر ، عبدالوماب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري
الحزر.جمي، تاج الدين السبكي•

المطلبـ الثانيتيْ مولده:
ولد في التاهرة عام سبعة وعشرين وسبعمائة (VYY) من الهجرة.

المطلب الثثالث: طلبه للعلم:
حضر وسمع بعمر من بمماعة، ثم قدم دمشق مع والده وسمع بها من بمماعةوقرا على الحافظ المزي، ولازم الذهبي وتحرج به- ثم ابتهد ني طلب الملم
 ,الحديث والأدب والعربية. وكان بيد البديهة ذا بلاغة وطلاقة لسان وذكاء مفرط(r).

$$
\begin{aligned}
& \text { الممطلب الر ابيع: بعض شيو خه: }
\end{aligned}
$$


 r ا انظر: طبقات لين تاضي شهبد

 -) اثظر: توجمتد في: الدرر الكالمند طبقات اين هدايد الله ص rrr.

الـمطلب الحـامس：بعض مؤلفاته：
الإمـام تاع الدين ترك لنـا آثار ا علمية قيمة وكثيرة ومن مختلف العلوم‘ وهو أمر يدعو إلى المجب لأثه لم يعش أكثرُ من أربع واربعين سنة．ولكن الله بارك

－1 الأشُبـاه والنظلائر（r）
r－التوشيع على التثبيه－

ع－رفع الحـابمب عن مختصر ابن الحـابحب．
0－شرع المنهاع في الأصول（£）．
7－طبقات الشافعية الكبرى（0）．
V－V منع المو انع．

المطلبب السـادس：وفاته：
توغي تاع الدين السبكي ر حمه الله شهيدا بـالطاعون، في شهر ذي الحجة،
（T）（VY）（V）
「「）（「

 ＂）「）انظر：طبقات اين قاضي شهبة 1．Y

المبحث الاول
في المقارنة بينهما من هيث المنهج العام

- المحاب الأول: منهع المعلانئي

ابتدا الححانظ المعلانُي كتابه بمتدمة بين فيها فضل العلم والعلماء ، ثم بين الممية الفةه ومنزلته من بين الملوم، وأنم أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى،
 السلف(1).ثم أهـار إلى أهمية العواعد وصعوبة مداركها والحابهة إلى التأليف فيها، ميث لا يو بمد منها إلا إهـار ات غير مجتمعة ومختمرات غير واضحة و لا

متنعة
وبعد ذلك بين مذهجه واوضع فيه الطريق الذي رسمه ليسير فيه، فقال: . . فاستكرت الله تعالمى وسالته الهداية إلى المو اب في بممع هذا الكتاب ... ذاكرا من ذلك ما يسر الله تعالى الوصول إليه من المسائل المحر بمة على تواعد أصول الفته او التواعد الفتهية، ومن المعاني المتشـابهة في المعنى والتي ير بمع الحعلاف فيها إلى أمل وا-حد، أو تتظار إمدالمها بالأنخرى، ومن الأتسام الجامعة لمو اقع معتبرة في النته، ومن المسائل النـادرة التي شذت عن النظائر واستثيت من التواعد ، إلى غير ذلك من النكت الفائعة واللطائف الرائقة، غير مدع الستيعاب مذه الأنواع و لا مقاربته، بل أثبت فيه مـا أمكن الوتوف عليه
 والإشـلرة إلى رؤس المسائل دون الامتجاع وتعرير الدلائل إلا في موافنع يسيرة (r).،
-•• وبدات أولا بالضابط الجامع لأبواب النته كاها، ثم بتقسيم ثان لأبواب النته كلها بالنسبة إلى نوعي الحكم الشرعي من خططب التكليف وخططاب

1 الظظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب، تحقيق دـ بسم عبد الغفار .1Ao/1
「) انظر: نغس الدجع 1971.

الوضع، ثم نكرت القواعد الحمس التي ير:مع بمميع مسائل الفقه إليها، مع بيان نلك والإشارة إلى تطعة من مسائلها ثم سردت بعد نلب القواعد مبتدنا بالأمم
 وعند سرده للقواعد ابتدأما بالأساسية الشمس. ثم ذكر المسالمرائل الأمولية على هسب ترتيبها في كتب الأصول• وبعد نلك نكر القواعد الفقهية الأخرى الانـي يتبين مـا سبق سرده من كلام العلائي منهجه الذي سار عليه في كتابه، وهو منهع وفق على التزامه فمي كتابهوتجدر الڭشـارة مذا إلى أن العلائي لم يكتف بذكر ما سبق في مقدمته، بل
 الأشباه والنظانُر * لابن الوكيل• كما بين فيها أيضا ممادره الأسا اعتمد عليها في تأليف كتابه، بعد كتاب ابن الوكيل، وتلت المصادر هيـي 1- كتاب التلحيص ليإمام ابن التاص الطبري،(「) وبعض شرو ته التي وتف
r- كتاب الرونق للشيخ أبي مامد الاسفرايُيني(8).
Y- كت
أ- كتاب التواعد للشيخ عز الدين بن عبد السلام.) (1)
 چ- تعليقاته عن شيخيه أبي إسحاق الفزا اري وأبي المعالي الأنماري.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 الظظر: نفس لالمرجع السابت 19N1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") (انظر ترجهتد في : القسم الاتحققيقي ص } \\
& \text { ؟ (النظر ترجمته في : القسم التتحقيقي ص } \\
& \text { (النظر ترجمته في : القسم التحقيقي ص }
\end{aligned}
$$

Y- مـا تفمنته كتب المذهب(1) وأموله من النو اُد المفرقة.

المطلب الثاني: منهج ابن السبكي
بدا إإمام ابن السبكي كتابه بمقدمة بين فيها أهمية الفته ومنزلته بين سائر العلوم، نذكر ان النته واسطة عقدها ورابطة ملهـ وانه تطب الشريعة و الساسها. ,أشاد بالعلماء وذكر فضلهم وأنهم سراة الأرض الذين لولامم لفسدت بسيادة (r).

ثم نكر الممية التواعد وبين الن من أمم ما عغي به الفقيه هو القيام بالتواعد، وتبيين مسالل الأنظار ، وائتلاف النظائر وانَتلاف المآحذ، وابمتماع الشوارد • وذكر صعوبة الحوضن في مذا الملم وبين أنه لا ينـل بالهوينا والهدوء، ،
و لا يدرك شاوه | لا من تصدى له بإعمال قلب وتالب.(r)

وبعد ذللك بين سبب تاليفه خي هذا الموضوع، وهو كتاب ابن الوكيل پالالشباه

 تحريره وممر عليه من أوله إلى آنره، لكونه مـات وهو مجموع مفرق ... فعمدت إلى مذا الكتاب فابقتلبت زبده ... و بممت عليه هن الأشباه نظائر كالأرواع هنودا مجندة وحررته... وزدت عليه ما ينيف عن نمف مقدارهـ.. و نمصصته بعموم فضائل لا تحصى ما بين تواعد أهملها رأسا وزوا ائد أغفلها...(1).
 التاضي هسين في ار باع بمميع مسائل الفته إلى الربع تواعد، هي: اليتين لا
') ' ' ' أمنم كتب المذهب التي اعتدد عليها الملاني في تأليف هذا الكتاب: فتع العزيز للاجمام الرافمعي والمجهوع شدع المهذب للاجمام النووي رهسهها اللد. نقد نتل عنهـا كثهيا ونغل عن غيرهما أيضا بوالسطتهما. والذي يطالع هذا الكتاب يتبين لد ذلكد
Y) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1 /هـ.



يزال بالشك، و الضرر يزال، والعادة محكمة، والمشتة تجلب التيسير • وان بعض المحققين زاد نحامسة ومي: الأمور بمقاصدها
ولم يفصل ابن السبكي منهجه في المقدمة كما فمل العلانيّي، ولكنه بعد الفراغ من بحث القواعد الأساسية بين منهجه من ثم وـهتى نهاية الكتابـ
وقد تسم كتابه إلى أبواب:

الاول: نكر فيه القواعد الأساسية الحمس مبتدأ بعاعدة
 الثاني: نكر فيه التواعد النتهية العامة، وهي التواعد المهمة التي لا
 الثالث: ذكر فيه الضوابط الفةهية وسماهما بالقواعد الحامة لأنها مكمورصة


 الكـامس: نحمه لبيان التواعد الأصولية ومسائلها، والفاض ني شر همها لشدة ارتباط النتة بالأصول
السادس: تـاول فيه بعض الكلمات العربية والمركبات النحوية التي يترتب
عليها فروع نتية.
السابع: بين فيه المآخذ المظتلف فيها بين الإمامين أبي هـينة والشافعيا وهو في الحثيغة باب ني الكـلانيات يشتمل على أكثر مسائل الكـلاف. الثامن: تحدث فيه عن بمملة من الألغاز ثم ختم كتابه بفمول تشتمل على زوايد مهمات وامور منبهات وخواتيم -كالنكميلات
المطلب الثـلثت: في المو ازنة بين المنهجين•

يظلهر مما سبق استعراضه من منهـج المؤلغين في الكتابين الن هناك أمورا
اتفقا فيها وأمورا أخرى اختلفا فيها

ابدأ أولا بييان بعض الأمور التي يتفقان فيها• فمن ذلك: ا- أن كل وامد منهما ابتدا كتابه بمقدمة بين فيها فضل العلم ومنزلة الفقه

بين العلوم، وأشاد بالقواعد الفقهية وبين أممية الاعتاء بها بها وعلى الرغم من مذا الاتفاق، فإنني لامظات أن مقدمة العلائي في كتابه
 والفقه بآيات وأماديث وآثار السلف، وبين منهجه، ونكر المراجع التي اعتمد
 ولكنها أيضا تمتاز بتمهيد ذكره المؤلف لتعريف التاعدة والضابط والمدرك
 r- أن كل وا-مد منهما قدم القواعد الأساسية الخمس التي يرجع إليها جميع مسائل الفقه على غيرها من التواع اعد الأنمرى. Y- أن كل واحد منهما بمع في كتابه بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية مع بيان ها يتغرع عليها من الفروع الفقهية• ع- اتفقا اليضا في الاعتماد على كتاب " الأشباه والنظائر " لابن الوكيل، حيث كان الدافع لهما فيم التاليف في هذا الموضوع، فكان بذلك المربع



ذكر العلاني بعد المقدمة ثلاثة فمول هي كالتمهيد للكتاب، الولها في تعريغ الغعه وبيان الفابط الجامع لأبواب الفته كلها؛ وهو :ملب المصالع ودرء المفاسد • والثاني في تعريغ الحكم الشرعي مع بيان قسميه النكليفي والوضعي
 الما ابن السبكي، فإنه بعد المقدمة بحاء بتمهيد لتعريغ القاعدة والضـابط ,المدرث وبيان المفرق بينها ، ثم شرع في شرح التو اعد الأساسية الخمس مباشرة.
r- في ترتيب الكتاب:-
|- في ترتيب الموضوعات:-

فالحانظ الملانيّي ذكر التواعد الأمولية بعد المراغ من التقواعد الأساسية،
ثم انخيرا نكر التواعد الفتهية
الـا الامام ابن السبكي ، فتد رتب موضوعات كتابه ترتيبا مغايرا • فإنه بعد المراغ من التعواعد الأسـاسية ذكر القواعد النتهية العامة ثم التواعد الحاصمة، ثم عتد باب في المسائل الكلامية وبعد ذلك تحدث عن التواعد الأمولية وبين

- مسانـلها

بـ ني ترتيب التواعد الخمس:

 يزال "، وا فيرا | اعتبار العادة والر جموع إليها ".



r- ومها لامطت أيضا انم وإن كان كتاب ابن الوكيل هو المصدر الأسـاسي
 نتلا منه، فإنم أميانا ينتل منه التاعده بكاملها ميع ما يتبعها من التفريعات-(1) الـا ابن السبكي ، فكان اعتماده الأكثر على والده تقي الدين، فكثير ا ما ينتل عنه• أ غي التبويب ووفي العنوان:
يو بمد في الكعابين مسائل كثيرة متفتة لاسيما في التفريعات، إلا أن كل وامد مذهما ذكرما تحت عنوان محتلف فعلى سبيل المثال، تد ذكر كل وامد مذهما مسائل في الغرق بين الباطل والفاسد ،إلا أن المعلائي ذكرها تحت تاعدة "

 لابت الوكيل

الصحة والنساد «(1) بينما نكرها ابن السبكي تحت مسالة \# الباطل والفاسد مترادفان «(r).
ومثر آهر: أن كل واهحد منهما تد ذكر مسائل تتقدم ال-كامها على

 التول في اهكام يضطر الغغيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها ه(ْ) المندر بمة تحت اصل " الملة تسبق المعلول زمانا عند أقوام ... وتقارنه عند آفرين ه(י).

> المبحث الثاني

المقارنة بين الكتابين من حيث المضمون العام
لما كان الكتابـان يصتويان على قواعد نتهية و أمولية في نفس المذهب، وتد تم تأليفها غي نغس العمر مع الاعتماد على نغس المرابع من ميث الجملة، لم يكن من الـريب أن نجد أكثر المباحث متفقة ومتشابهة من ميث الجملة. ولكن لما كان المؤلفان عالمين بارزين من فحول علماء المذهب، استطاع كل منهما أن ييرز شخصيته في كتابه وان يبحث موفوعات ليست عند الآخر • ومن ثم كان الانْتلاف بيزهما في بعض الأمور •
وساحاول في هذا المبحث ان أذكر بعض الأمور التي اتغقا في بحثها، وبعض الأمور التي انختص بها كل منهما، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الحر

## المملب الأول: في بيان بعف الأمور التي اتفتا في بحثمها في الكتابين:

 لتد اتفق الكتابان في دراسة أكثر الموضوعات، وإنتي سـاذكر هنا بعض$$
\begin{aligned}
& \text { م }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) الثظر: الالفسم التحقيقيص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { rer الثظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي لاني } \tag{s}
\end{align*}
$$

الموضوعات التي تقارب أسلوبهما في بحشها:
ا- قاعدة: دنمول الصور النادرة في الفـاط العموم• فقد توسع كل منهما في
در اسة مذه القاعدة بالاستطر اد في التخريع والتغريع عليها
r- مسالة: ترك الاستفصال في هكاية الأموال.... ومسالة: قضايا الأعيان إذا تطرق إليها الا-متمال...، غقد تكلما تمولهما كثيراه وابمتهدا في بيان الفرق بينهما ، وأكثرا ا في التمثيل لهما.
r- قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة. §- غصل: في العموم وسرل صيغها وبيان دعانيها.

المطلب الثاني: في بيان بعض ما هو مو بمود في كل كتاب دون الآنمر : لا شك أنه يو بمد في كل من الكتابين مباحث لا تو جمد في الكتاب الآنمر • و لا يتسع المجال لسرد جمميع المبامث التي تخص كلا منهما على مدة، فلذلك أتتصر على بيان بعض ما نكره العلائي في الجزء الذي أمققه وهو غير مو بمود في كتاب ابن السبكي• ثم انكر بعض المبامث التي ضمنها ابن السبكي كتابه وهي غير مو بتودة في كتاب العلانُي فمن المباسث التي انتص بها العلائي: ا- الفصل في عوارض الأملية: ذكر العلائي في هذا الفصل مبامث فرعية في النسيان والخما! والجهل وكذب الطلنون، وشر مها شر مـا مستفيضا مع الإبمادة في تقسيمها وتفصيلها ثم التفريع عليها• وهذه المبامث لم أبدها في كتاب ابن السبكي
r- بعض التواعد في أنعال النبي بئِّ، ، ذكر العلائي ثلاثا منها وهي: "إذا



1 الظظر: القسم التتحقيتي ص Hor



 r- تاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر • نكرها العلاني مبتدنـا بما بما هو منصوص عليه في الأماديث أنه من الكبائر ، ثم نكر الحـلاف في تعريف الكبيرة ثم توسع في الحديث عن ها يتعلق بالكبائر وتممع أمورا ڤل ما ما تو بحد هكذا مجموعة في غير هذا لالكتاب.(') ولم يتعرض ابن السبكي لهذا الموضوع في كتابه•

$$
\begin{aligned}
& \text { ع- تاعدة: هل المسؤ ال معاد في الجواب(ْ) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هذه بعض المباسث التي انفرد بها العلانيّ }
\end{aligned}
$$

وتد يكون السبب في عدم و بجود بعض هذه المبامث عند ابن السبكي هو الاختلاف في و:0هات النظلر ، هيث تكلم في آنر كتابه عن أمور يذكرها بعض
 خروع عن التحقيق- وذكر بانه يقرب من ذلك تعديد فرق النكاع وأتسام

 وتجدر الاشـارة إلى أن بعض هذه الأمور مو بمودة في كتاب العلائي وقد انختص ابن السبكي بابواب لم يذكرها العلاني في كتابه، ومنها:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1' انظر: القسم التحقيقي ص •17. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) اثظظر: القسم التحقيقي ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { 「) انظر: الاقسم التحقيقي ص } \\
& \text { (V } \tag{sr}
\end{align*}
$$

1- انه عتد بابا خاصا للمسائل الككلامية التي يتحرج عليها فروع فتهية. وتد
فمنه مسائل كثيرة ونرع عليها بعض المروع• كالك<لام عن السعادة والشتاوة،(1)

 كتابه كجاعدة \# التحسين والتقبيع «(8) ولكغه لم يعقد لها بابا خاصا كما فعل - ابن السبكي
r- أنه وفع بابا ناما للكلمات العربية والمركبات النحوية التي يترتب عليها فروع نقهية، وتسمه إلى ثلاثة فمول: الأول في المغردات، وتمد بها الكلمات النحوية. والثاني: في المركبات والتمريغات المربية• والثالث: في إعر اب آيات(ْ) يترتب على تحريجها أمكام شرعية.(>)
r-r وضع بابا نماصا للمآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية. وتكلم فيه عن سبب انمتلاف الفقهاء وحصره في قسمين: أحدمما
 ع- عتد بابا خحامـ للالنغاز (A) وابتدأهـا بيان أن الأصل في الألناز مديث

¹ ' أظر: المجهو ع المذهب في قواعد المذهب Y/OIV.
-) تال الشهخان اللذان قالما بتحقيق الأشباه والنظاثر لاين اللسبكي: وهذا القسم الذي أشار إليه - الي المتعلق بلعراب الآيات - في مقدمد هذا الباب لم نعثر علهد فيما بين أيدينا من مخطوطات. الــ (الظظر: مقدمد التحقيق للأشباه
, الالظاتث ص (د)

r ${ }^{\text { }}$
 الألغاز: جمع لغْز من الغز الكلام إنا عمّى مراده وأضمده على ملان ما أظهرهـ


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ' الظر: الأشباه والنظائر لاتن السبكي r/r. }
\end{aligned}
$$

شجرة لا يسقط ورتها، وإنها مثل المسلم. همدثوني ما هي «؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت• ثم قالوا:
 المبحث الثالث
السقارنة بين الكتابين في أسلوب در اسح المسـائل الأمولية والتواعد الفتهية ,النروع الغتهية
المطلب الأول: أسلوب العلائي

كل هن يطللع كتاب ״"المجموع المذهب، للحانظ المعلاني يدرك بان مؤلفه كان من العلماء الفحول• نتد أبرز خي هذا الكتاب مقدرته العلمية الفائتة، ميث كان فيه محدثا وغتيها وأموليا، عارفا بمآخذ الأْكام وطريقة ترتيب المروع على الأمول، بل وطريقة ترتيب القواعد الفقهية على الأمولية• وهذا الكتاب محاولة :مادة وموغتة للربط بين الثنون الثعلاث مع تتويجها بكثرة الاستشهاد ,الاستدلا بالأماديث الشريغة، بالسلوب وافضح وسهل مما يسر الاستفادة منه

للجميع
ويظهر لمي من خلال الجزء الذي قمت بتحڤيته من هذا الكتاب ان للمؤلف
طريقين في ترتيب المروع على الأمول:
إمدلمها: أن يذكر التاعدة الأمولية مبينا آراء العلماء فيها، ثم يشرع في بيان أثرها في الفروع بذكر بعض ما يتحرع عليها من المسائل الجزئية• وهذا الدذي فعله عند الككلام عن قاعدة "الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمهه،(r) فإنه ذكر

آراء الملماء فيها ثم شرع في تخريج الغروع عليها ثانيهـا: ان يذكر التاعدة الأصولية مع بيان آراء الععلماء فيها، ثم ياتي

1 م متفق علهـ. (الظظر: صحيع البخاري بع فتح اللباري (IVo/I): في العلمه باب
 وصعيع مسلم بشدع النووي (lor/iv): في صفد القيامد، باب مثل المؤمن مثل الانخلة، الحديث (YA11).
Y الثظر: القسم التحقيقي ص YAE.

بقاعدة فتهية ذات علاتة بالقاعدة الأصولية، ثم يفرع عليها ما تيسر له من المسائل الجزئية. وهذا با فعلد في قاعدة >تكليف العبد بما علم الله أنه لا يو:مد له شرط وقوع المعل في وتتهه،(1) غإند بعد نكر آراء العلماء فيها، والحديث عن ثمثيل الآمدي لها بمن أفسد صوم يوم من رمضان بالوقاع ثـم مات في أثائن وما يتعلق بذلك من وبموب الكفارة او عدمه، قال بعد ذلك: ومذه الا المسائل تربعع إلى تاعدة أنمرى، وهي تريية المانمذ من مذه القاعدة الأصولية،
 بعض المسائل
رإذا كان لبعض الملماء رالي في عدم وبمود فائدة للقاعدة الأمولية في الثروع، وهو يرى خلاف ذلك رد عليه والورد ما تيسر لمه من الفروع التي تر بع
 الملماء فيها، ثم ذكر ان من الأموليينِيّقول بان الحـلاف في هذه المسالة لا تظهر له فائدة خي الدنيا، ثم قال: (وليس كذلك لأن الفائدة الدنيوية ليست

 وتد يذكر أميانا أكثر من قاعدة فتهية تحت القاعدة الأصولية، كما فمل في قاعدة nالحكمر على المعدومه،(1) نتد أدرع تمتها التواعد التالية: إعطاء المعدوم هكم 'المو جمود ، وتتدير المو جمود في هكم المعدوم، والتقدير على

خ大لاف التحقيق،ورفع المقود المفسو نهة من أملها أو من حين الفسخ؟ هذا وقد غرع على كل من هذه القو اعد ما يناسبها من الفروع• وإن هذا لدليل على المتدرة الفائتة غي الربط بين علم الأصول والتقواعد النتهية والمسائل

المرعية

( F
rr r
\& 1 الغظل: القسم التحقيتي ص qr.

## تخريج الفروع:

بذل المؤلف بههدا كبيرا في التغريع، (استطرد كثيرا غي إيراد المسائل الجزئية للتطبيق على التواعد الأمولية، والتفريع على التواعد النقهية، ولم يتتصر ني نلك على باب واحد او أبواب معينة في الفته، بل غاص في بمميع أبواب الغته لياتي بالفروع الملانُمة للقواعد ، غتراه يجمع تحت القاعدة الوااحدة مسانل فتهية من أبواب كثيرة ومتغرقة بأسلوب بديع وتصوير رائع مع تحري الدتة فيما ينغله وإبراز الشخصية فيما يكتبه- ثم إنه لا ييخل بذكر الخلان في المروع، بل يذكره مع بيان الأصع أو المشهور • و لا يقتصر في ذلك على المذمب الشافعي، بل يتعداه أميانا لياتي بالقوال الهذامب الأنمرى، وهذا مـا مـا زاد من قيمة الكتاب العلمية، وأمميته في بيان أثر الانتلاف في القواعد
الأصولية في الفروع الفقهية.

له في نلك طرق، منها: ان يذكرها بميغة بمملة خجرية، كها في: پقاعدة في
 ومنها: ان يذكرها بميغة استغهام، كما في: "قاعدة في الن الذهي عن الشيء

$$
\begin{aligned}
& \text { الاستدلا بالأهاديث: }
\end{aligned}
$$

لتد عني الحافظ الملاني بالأماديث أيما عناية، وأكثر من الاستدلال ,الاستشهاد بها في مواضع كثيرة من كتابه• وكان دتيقا في إيرادها وعرض طرقها وتحريجها • وهذه سمة يتبينها التارئ من الول نظارة يلتيها خي المقدمة وقبل الفوض في ملب الكتاب•ثم يظهر ذلل بليا عند در استه للقو اعد الأساسية

$$
\begin{aligned}
& \text { r ( } \\
& \text { r ( }
\end{aligned}
$$

> المطبب الثاني: أسلوب ابن السبكي:

كتاب »الأشباه والنطائره لابن السبكي ياتي في مقدمة المؤلفات في التواعد الفقهية لما يتميز به من بمودة الصياغة وقوة العبارة وغزارة المادة بذل فيه مؤلفه تصارى بمهده غي دراسة القواعد الأصولية والفقهية مع بيان ما يتخرع عليها من الفروع- وإنه يتفق مع كتاب "المجموع المذهب، للعلاني في معظم الأمور • لذلك فإنني لن اطليل الكلام في بيان أسلوبه• وإنما أكتفي بذكر بعض الأمور التي أراه يختلف عنه فيها
تقرير القواعد الأصولية والتفريع عليها:

سلك ابن السبكي في نلت مسالك يختلف في بعضها عن العلانئ منها: أنه في الغالب يذكر القاعدة الأصولية بإيجاز مشيرا إلى إنها مختلف فيها، من غير أن يستطرد في بيان آراء العلماء فيها بل يحيل القارئ على كتب الأصول، ثم يذكر بعض ما يتحرع عليها من المسائلل الفر عية. مثال نلك أنه قال عند الكلام في البامل والفاسد: „مسالة: الباطل والفاسد مترادفان، وهما نقيضان للصحة، وفرق الحنفية بينهما بما عرف في الأصول، ....ه. ثم اششار إلى ان بعض الشافمية قد فرقوا بينهما بغير ما فرقه الحنفية، وان وان والده مرر في بعض كتب الفروع بانه لا فرق بينهما أملا • ثم ذكر بعض الم المسائل التي

> تال بانها تخيل فيها الفرق، كالخلع والكتابة-(1)

ومنها: أنه يذكر المسالة الأصولية أميانا ثم يفرع عليها من غير ان يشير

 الحلاف فيها، ولكن لا يحرج عليها إية مسالة فرعية، كها فعل في قوله: "مسألة: يصع التكليف مع علم الآمر وكذا المأمور في الأطهر

1 الظظر: الأشباه والنظاتر لاين السبكي INr.

وتو عه عند وتته خملافا للإِمام ...هـ، (1)
 الحلان، ولكنه لم يذكر الـحلاف فيها، ولم يحرج عليها إلا فرعا وامدا فتط، وهو انم لا يمع بيع السلاح للحربي(r).

## التفريع:

يخرع النروع هو اليضا، ومن أبواب متفرقة ويشير الميانا إلى الأراء في المسالة الفرعية دانمل المذمب ونمار بمه، ولكنه لا يسطرد في إيراد الفروع كما يفعل الملاني، فلا يستوعبها استيعاب العلاني من هيث الجملة، وإن كان يقاربه او يساويه في تليل من المواعد، مثل: مسالة پدنمول الصور النادرة في العموم"، فقد استطرن فيها ابن السبكي وتمرع عليها فروعا كثيرة.(r)

> الاستدلال للقواعد:

قد الورد ابن السبكي في ثـايا كتابه آيات ,أماديث كثيرة في معرض (الاستشهاد ، وتام بتكريع بعضها وبيان در بعتها من ميث المححة وعدمها، (\%)
 المتمام العلانئي بها• فقد ذكر التقواعد الأساسية الكمس، وأفاض في شر مها ولكنه لم يستدل إلا للقاعدة الأنيرة منها، ميث قال: القاعدة الحامسرة: هالأمور
 (1). (إنما الأعمال بالنيات *)

$$
\begin{array}{r}
\text { •INY Y Y }
\end{array}
$$

 الوحيه باب كيف بدء الوححيه الحديث (1) وصحيح مسلم بشرح النووي

واخيرا مذه بعض الأمور التي توصلت إليها عند المقارنة بين الكتابين في اسلوب دراسة المواضيع • والله الموفق•
في تقويم الكتابين الرابع

المططب الأول: في تقويم كتاب (المجموع المذمب."ه وبيان مميزاته: بيتبر كتاب العلانيُ من أبمود وأنفس ها الـف في الفقه الشافعي وتوالعده في القرن الثامن الهجري• فإنه يعد هصيلة علمية وملخصا لما كتبه علماء الشافعية الـذين سبقوه في هذا الموضوع، غير أنه اضضاف إليه خملاصة فكره وزبدة غقهه وما بحادت به قريحته من الفوائد واللطائف الفتهية• فكرج الكتاب بماكعا

للقواعد الفقهية والأصولية التي بني عليها المذهب الشافعي• وقد توسع كثيرا في شرح القواعد الأساسية الخمس، وأسهب في التفريع عليها وعلى غيرها من القواعد سواء كانت غقهية أم أصولية، مع الإجادة التامة على الفوص في أعماق الفقه- وكان دقيقا في عزو الآراء لأصحابها الذين نص عليهم في مقدمته-
إباد في ترتيب التو اععد الذتهية على الأمولية ثم التغريع عليها ، مما بحعل الكتاب مر بعا ملما في تـريع الغروع على الأمول وبيان أثر الاغتتلاف في التواعد الأصولية في الغروع الذتهية
ثم إن المؤلف عند ذكر الحـلاف في التو اعد أو المسائل الفرعية لم يقتمر على المذهب الشانععي ، بل تعد اه إلى المذاهب الألمرى وتد عني الممؤلف بالاستدلا على التواعد والمسائل الفتهية بادلة من الككتاب والسنة، مما جمل الكتاب في مغزلة انغرد بها عن غيره من المؤلفات في

هذا الموضوع•


المطلب المثني: في تقويم كتاب ״الأشباه والنظائر ه هوبيان مميزاته. ياتي كتاب ابن السبكي في مقدمة المؤلفات في التواعد الفتهية، لما يتميز به من بعودة الأسلوب وقوة المبارة وغزارة المادة. وتد إماد المؤلف في ترتيب الكتاب وتوييه و مسن تتسيمه، نكان في هذا
 من كتابه للتواعد الفغهيه: الأساسية ثم العامة ثم الحاصة، ولما فرغ منها بـاء
 وقد تِلى بالإيجاز في تغريع المسائل الجزئية عن التواعد غالبال، ونكر آراء العلماء غي المذهب و خار بهه. وكان دقيتا في عزو الآراء لأمحابها وتد استطاع ان يجمع ني كتابه بين التواعد الفقهية والأمولية، ثم زاد فيه أبوابا هامة انغرد بها عن غيره، كالباب الذي عقده لدر اسة الكلمات والمركبات النحوية التي يترتب عليها فروع فتهية.
ثم إنم تحدث عن المآخذ المحتلف فيها بين الغتهاء، وفملها تفصيلا بميدا. مع التفريع والتمثيل ومما يدل على مكانة مذا الكتاب والهميته ان الملماء تلقوه بالقبول , والاعجاب محتى إن بعضهم النغوا ني التواعد الفتهية على نهج كتاب ابن السبكي
(1)- كما مرح به بعفهم

وأخيرا مذا هـ يسر الله الومول إليه، وهو ولي التوفيق•

「 الثظر: مقدم2 الأشباه والنظلثُ لابن نجيم ص ها.

$\square$
CuTai
$\qquad$ بسابN

ع



病 （1） الا
 الالها ． R捲 ا ام

 الإمَات Cote
 ，
家



 Z


 Uembll 33 at,













 Werv,




 L 14 Revaina
 .
 بابْبُلْ







 تشا






共




1



荈 ,


 S
 E


 : ) . ioxal, oft wal 1



 " (b:

 نشّ r, شُست سُّهاد
沙
 (8) الاج (t)





$$
2 r^{-0}-1
$$




## قـاعــدة :

في الصحــة والفســاد
وهما من أنواع خطاب الوضع(") أيضا لأنهما حكم(r) من الشارع على الـعبادات والعقود ينبني (عليهما)(r) أحكام شرعية . وقول ابن الحاجب(\&) إنهما عقليان،(0) ضنيف، ولم يقله غيره .(7)
وقد اختلفوا في تفسير الصحة في الـعبادات، فذهب المتكلمون(V) من
' ' هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وضها. أي المقتضي وضع أسباب وشروط وموانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نففي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي لوجود المود الموانع وانتفاء الأسباب
 روضة الناظر (lov/1). r الحكم لغة: القضاء، وأصله المنع. يقال: حكمت عليه بكذا، إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخرو ج من ذللن. ,واصطلاحا: خطاب اللد تعالى المتعلق بأنعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير او الوضع. (الظر: المصباح المنير ص اه، منتار الصحاح ص 1أل، مختصر المنتهي مح شرح المضد (YY./1). r
8) هو "أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي، ولد بأسنا، غي مصر سبند (مه، ونشأ في القاهرة حيث اشتغل بطلب العلمه نحفظط القر آن وتعلم الفقه على المذهب المألكي، كما تعلم القراءات والعربية حتى برع فيها وأتقا وأتنها، ثم انتقل إلى دمشق حيث اشتغل بالتدريس. من مؤلفاته: منتهى السورل ولمي والأمل في الأصوله وجامع الأمهات في فروع الفقه المالكي، والكافية في النحو. توني

 -


الرحموت بذيل المستصفى (lr./).
 بتقرير القواعد مجردة عن الفروع الفقهية. وسموا بذلك لتأثرهم بمنهج علماء الكلام في بحث المسائل الأصوليه وتقرير قواعدهاه، ولامخالهالهم, في علم الأصول بعض المباحث التي تعرض لبحثها علماء الكلام، كمسألة عصمة

أصحابنا إلى (أنها)(1) عبارة عن موافقة أمر الشرع في ظن المكل(r) لا في
 وبنوا على ذلك صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه .(1) فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكف وإن لم يعتد بها . وعند الفقهاء هي (V). باطلة

 '
「) الدكُلف: اسم الفاعل من التكليف، والتكليف من كلّف أي أمر بما يشتق. واصطلاحا: هو اللزام ما فيه كلفد ومشقة. (ا:ظر: لسان العرب الما

 تنقيح الفصول ص V7.
 المسائل الأصوليه تأثرت بالفروع ع الفقهية، حتى إنهم كانوا يقردون قالون قوالعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع عن أثمتهم ويجتهدون من خالال ذلك لا لاتبات سلامد الاجتهاد فيها. وإذا وجدوا قاعدة تتعارض مع بعض الفرون ع ع الفقهية
 كلخضري بل ص ح، أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص اr، برتقى الوصول الـى تاريخ علم الأصول ص بو ب).
 المستصفى Ir./

 تقول: تضيت الدين أي أديته، ومنه قوله تعالى في سورة النساءه الآية (r- الا):




 الفصول ص V7.

وذكر القرافي(1) أن النزاع لفظي والأحكام متفق عليها، لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمرالله تـالى، وأنه يثاب عليها ، وأنه لايجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب !إذا تبين • ولكن خلافهم في لفظ الصحة، هل/(r) وضع لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لـم يجب، أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء؟(r) وهذا فيه نظر ، إذ يترتب عليـه مسائل غير ما ذكر.

منها : صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل(\&) ثم تبين أنه رجل، وفيها قولان: أصحهما أنها باطلة يجب قضاؤها. وهي مبنية على قول المتكلمين لأنها ليست موافقة لأمر (الشرع) .(0) والثاني [أنهـ] (7) لا يجب قضاؤها، فتكون صحيحة على (v). اصطلاح الفقهاء
') هو أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي المالكي،
 بن عبد السلام. من بؤلفاته: الذخيرة في الفقه، أنواع البروق في ألون أنواع الفروقه شرح تنقيح الفصول في أصول الفقه. توفي رحمهد الله سنه (ڭ^7^)هـ. (الظر ترجهته في: شجرة النور الز كيد في طبقات المالكيد ص الهيالالأعلام

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نهاية لوهح ( }
\end{aligned}
$$

を) الاننئى هو الذي خلق له فر ج اللجل وجر ج ج المر أة. وقيل هو من ليس له واحد من الفرجين وإنما له خرق يخر ج منه البول وغيره، ولا يشُبه والحدا منهما.

المنير ص .v.
,الانخنى المشكل هو الذي لم يتبين أمره بعلامد ولا بإخباره. (الظر: المجموع ع ( $0 . / \mathrm{Y}$
") وفي (د): الشارع.
"


ومنها صلاة من لم يجد ماء و لا ترابا ، على القول بأنه يجب عليه أن يصلي كذلك ثم تلزمه الإعادة（1）إذا قدر على أحدهما، وهو الأظهر ．（「）فإن في تسميتها صحيحة أو باطلة خلافا للأصحاب، حكاه الإمام（r）في النهاية قولين، والمتولي（1）في التتمة وجهين في كتاب الأيمان،／（0）وبنى عليها لو حلف （أنه）（l）（i）لا يصلي．والظاهر أن هذا الخلاف راجع إلى تفسير الصحة （v）．（المتقدم）
لكن يرد على الفقهاء كل صلاة فعلت（لحرمة）（＾）الوقت ثم وجب قضاؤها ،
＇＇الإعادة لغة：من العود بمعنى التكرار وهو فعل الشيء مرة أخرى． واصطلاحا：فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا لجللّ، وقيل بعذر．（انظر：المصباح
 r）المسألح فيها أربعة أقوالن الأول：ماذكره المؤلف، وهو المشهور．الثاني：أنه يحرم




 وقرأ الأصول على أبي قاسم الإسكافـ تو توني والده وعمره عشرون عامانـ، فأقعده الأئمد في مكان والده للتدريس، وكان


 8）هو أبو سعد، عبد اللرحمن بن مأمنا
 مختصر في الفرائض، وآخر في أصول الدين．（انظر ترجمته في：طبقات

（ ）هكذا في（ج）؛ وفي بقيد النسخ ：المتقدمة．
＾）وفي（1）：بحرمة．

كصلاة المتيمم(1) في الحضر ، وواضع الجبائر(r) على غير طهر ، وغير ذلك . فإنها صحيحة مع وجوب القضاء . (r) وقد (يطلق)(\$) عليها لفظ الفساد لوجوب (قضائها) (0) بعد ذلك، لكنهم لم يصرحوا بهه . وللنظر فيه مجال. . وأما المعاملات، فالذي قاله جمهور أيُمة الأصول أن معنى الصحة ترتب آثارها عليها . ومعنى (الفساد عدم ذلك.(7) والمراد بالآثار ما شرع ذلك الـعقد

لـه، كالتصرف في المبيع، والاستمتاع/ / (V) في النكاح(^) ونـحو ذلك . والمراد الترتب بالققوة ل $ل$ بالفعل، وإلا فالمييع في مدة الخيار(9) وقبل تبضه ل ل يترتب ثمراته عليه. وليس ذلك لـعدم صحته بل لمانـع، وهو عدم

1 التيهم لغة : من الآمّ وهو القصد. ومنه قوله تقالى: "اولا آمّين البيت الحرام". أي قاصدين. سو دة المائدة، الآيه (Y).
وشرعا: إيصال التُراب اللى الوجهـ واليدين بدلا عن الو ضوء والغسل، أو عضو
 مغني المحتا ع AV/1). r الاجبأثر: جمع جبيره، والجبيرة هي العيدان التي تشد علمى العظام لتجبر بها
 ألفاظ التنبيه ص ؟؟ ).
r ") وفي (ب): بطلت ، وعو تصحيف. )

 على جمع الجوالمع 1.1.1
(V ^) ونكـع امر أته أي باضعها.





وقد عدل بعضهم عن ذلك إلى عبارة تشمل الـعبادات والمعاملات جميعا ، (r). وهي أن كون كل منهما صحيحا عبارة عن استجماع جميع أركانه وشرائطه وينبغي أن يزاد في ذلك مع القدرة عليها حتى لا (ترد ) (r) هـلاة المريض قاعدا مع الـعجز أو مشقة القعود . وصلاة من صلى إلى جهة بالاجتهاد (£) ثم تبين أنها غير القبلة، إذا تلنا لا يلزمه الإعادة، وأمثال ذلك . وأما البطلان والفساد فهما نقيضان(ه) (للصحة) .(ף)وقد أطلق أصحابنا في تصانيفهم الأصولية أنهما (مترادفان )(V) على مذهبنا ،(A) ولا فرق بين الباطلل




الآية (1 ان): ״فقد جآء أشراطهاها. أي علاهاتها.

 (17T/1
r
8) الاجتهاد : من الجهده بضم الجيم وفتحها، أي الوسع والطاقة، وقيل بضم الجيم الطاقة وبفتحها المشقد. , الصطلاحـا: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظلن بحكم شرعيّ. (انظر: لسان
 -) النقيضان: لغة من النقض، يـالا: ناقضه في الشيء أي خـالفه واصطلاحا: الحتلاف قضيتين في الكيف على وجه يلزم منه أن تكون إلحداهـها صادقة والأخرى كاذبة. وضابط النقيضين: عدم إمكان اجتماعهـا ولما معا وعدم


؟) وفي (ع): الصحة.
^) منع الأسنوي دعوى الترادف الـططلت بين الفساد والبطلان، فخصص الترادف ببهض أبواب الفقه كالصالاة والبيع، دون الحـج والكتابة والخلع ونحوها. (انظر: نهايد السول (9V/I).

ونقلوا الخلاف فيه عن الحنفية .(r) فالباطل عندهم الممنوع بأصله ووصفه، كبيع الحر والخمر • والفاسل المشروع بأصله الممنوع بوصفه، كييع درهم بدرهمين، فإنه مشروع من حيث إنه بيع فيما يصح الـعقد عليه في الجملة، ولكنه ممنوع من حيث إنه عقد ربا ، وهو وصف عارض لهه. وكذلك البيع إلى (r). أجل مجهول ونـحوه

وبنوا على ذلك أن (الـعقد)(1) الفاسد إذا اتصل (القبض)(0) به ملك
(7). المشترّي المبيع لكن بثمن المثل

وقد وقع في المذهب التفرقة بين الباطلل والفاسد في مواضع •



 r عندهم إيضا. فالعبادة الباطّللة هي الفاسدة عندهمه، وهي ما فات فيها ركن أو
V (ب): ومنها
^) (الحج لغة: القصد. يقال: حججت فلانا أي قصدته، ودجل محجو ج أي مقصود.

 "

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) } \\
& \text { " }{ }^{\circ} \text { (1) وفي (العقد. }
\end{aligned}
$$

وهو الأصح عند الرافعي.(1(') وصحع النووي عدم الانعقاد . (r) وكلك لو جامع في أنثناء الإحرام يفسد ويجب المضي فيه ويلزمه القضاء . بخلاف ما إذا وقع
 (V). وتالوا إذا ارتد في أثناء الإحرام بطل بالكلية (أيضا )

, الرافعي: عو أبو القاسمه عبد الاكريم بن محعد بن عبد الكا
القزويني،الشافعي. كان عالها فقيها من كبار علهاء الشافعية، وكان له مجلس
 من مؤ لفاته: فتتح الهزيز، شدح مسسند الثـافعي، الأماللي الشارحة لـفـردات الفاتحة.



ع انظر: المجمور ع
والنووي: هو المشيخ محي الدين، يحيى بن شرف بن مري بن حسن النوري
 من قزى الششام، ونشأ بها وقرأ القر آن، ثـم رحل إلى دمشتى حيث الشتغل بطلنب


 هداية ص OYO).
 اللزمان ثم القضاء (النظر: المجمهو ع (19/r
\&) الاعتكاف لغة: الآحتباس والملازمد، يقال: عكف على الشيء ألي لازمه وراظبه،
 وشدعا: هو اللبثث في المسجد من شخصص مخصوص بنية. (التظر: لسطان العرب

 ( انظر: روضة الطالبين \& © (V

ومثل المسألة الأولى أيضا ما إذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بالجماع(") ثم أدخل عليها الحع ففيه أيضا الأوجه الثلاثة، وأصحها أنه ينعقد فاسدا • وقيل (r). لا ينعقد أصلا • وقيل ينعقد صحيحا (r)


وشرعا: ثبوت حق في شيء لاثنين فأكثر على جين جهد الشيو ع. (الظر : لسان


¹ -) وهي أن يتفقا على أن ما بكسبانه بأبدانهـا يكون بينهما. ,أصلها شر كد بالأبدان لكن حذ حنت الباء ثم أضيفت، وسميت بذلك لأنهم بذلوا أبدانهم في
 مغني المحتا ج T وهي ان يشترك الوجيهان ليبتاع كل والحد منهـا بهؤجل لهما، فلإذا باعا كان


المحتاج

$$
\begin{aligned}
& \text { ') نهاية لوحة (ra) من نسخة (ج) }
\end{aligned}
$$

وفي شركة العنان（1）الصحيحة إذا شرط فيها（شرط فاسل）（r）مثل ألن


 إذا قال ：على أن لك من ربده شيئّا ، أو شركة، ، فاسد ．（٪）وكذلك غيرها من الصور فينفذ تصرف／（M）الـعامل، ويكون لـه أجرة مثل عمله، والربح كله للمالك．（＂）وكذلك في الوكالة（＇）أيضا كما تقدم ．
＇＇

 r）وني（ج）：شرطل فاسِدا．「 ＇）وفي（ا）：مشل أجرة عمله．


 يتصرف فيها وقطهد من الربحت وشرعا：أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما．（الظر：


 تكون حيوانا ولا عقار！（إنظر：لمأن العرب

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) 1 انظر: فتح العزيز } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$



＂



(1.)

ومنها : الـعارية،(1) وفيها مسألتان :

 باطلة. (ץ) وخرجوا على الوجهين وجوب الأجرة وعدمه، ووجوب الضنمان (!). وعدمه
والثانيـة : إعارة اللاراهم والدنانير لتزيين الحوانيت.(0) حكوا فيها أيضا
 (أحدهما) (V) (V) (أنها مضمونة لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه.
 صريي في النفق بين الباطل و"الناسد .
') العارية لغة: ها تداولد الناس بينهمه من التعاور أي التداولن.


 r r 8) انظر: نفس الهر جع
©
 ( ${ }^{\text {V }}$
^








( $Y \_V / V$

ومنها : غي النكاح، إذا زوج عبده بحرة على أن تكون رقبته صداقا لها . فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن الـقد باطل لا يصع، لما فيه من
 ومنها : في الكتابة(1) والخلع. (0) وهما أشهر الأبواب(1) التي فرق فئ فيها بين (الباطل والفاسد)(²) وكثرت(^) المسائل المترتبة على ذلك فيهما
أما الخلع فضابطه أن كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى فهو الخلع الصحيح. وكل ما أسقط الطلاق بالكلية أو أسقط بينونته من حيث كونه خلىا
(9). فهو الباطل
') وجه التناقض أن العبد بذلله يكون ملكا للحرة التي هي زوجته. واحكام الملك والنكاح تتناقض، فالمرأة بحكم النكاح تطالبه بالنفقة، والعبد بحكم الملك





 r
 رأسها. وكتبت الكتاب لضم الحروف بعضها إلى بعض.


 وشرعا: فرتد بين الزوجين بعوض منصود راجع لجهة الزو ج ج بلفظ طلاق أو أو
 رغني المحتاج ج
ج وفي (): للكُبوآب ؛ وفي (د): من الأبواب.
(V ^)


-عدد الطلاق
وكلما أوجب البيينونة من حيث كونه خلـا (وأفسد)(r) المسمى فهو الـخلع
الفاسد(£) سواء أوجب مهر المثل أو غيره.
(وهذه)(ه) القاعدة لـبِمام .(1) واضطرب فيها كلام الغزالي، وحاصل ما ذكره
 يرجع إلى الصيـنة فهو مبطل، وإلا فهو مفسل . وإن كان الخلل في الملتزم فإن كان مما يقابل بالأعواضن (فهو)(A) مفسلد ، وإلا (فهو مبطل) .(9) ومتى اجتمعت

 (المبطلات) . (18) (وحيث)(10) يقع الاختلاف في الفساد فهو (للاختلاف)(1") في الاختلال المتتضي للنساد

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { ' } \\
& \text { º } \\
& \text { ") أي إمام الحرمين، الجويني. } \\
& \text { () } \\
& \text { ^) وفي (ج): فهل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " (") سقطت من (ج) (V) } \\
& \text { r') وفي (ج): الاختلانف. } \\
& \text { ' }{ }^{\text {T }} \text { وفي (ج): ذكرها. } \\
& \text { (18) وفي (ج): البطلان- } \\
& \text { "ا } \\
& \text { "') وفي (ج): الاختلاف. }
\end{aligned}
$$

وأما الكتابة، فالباطلة ما (لم)(1) يوجب عتقا بالكيةة، أو أوجبته من حيث

 انتظمت المعاوضة بأركانها وشروطها كانت صحيحة، وإن اختل بعض أركانها كانت باطلة. وإن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض أو
 تشارك الصحيحة في بعض الأحكام وتفارثها في بعض . فمن الأول: أنه إذا أدى الـعبد المسمى عتق بموجب التعليق .(7) وأنه يستفيد بها الاكتساب فيتردد ويتصرف، وأن الفاضل من الكسب بعد الأداء لـه،
 إنا جُني عليه كان الأرش(A) لهـ . وكذلك إذا وطئت المكاتبة بشبهة . (9) قال الغزالي : وإذا استقل سقطت نفقته عن السيد وله معاملته كالمكاتب
' ) ستطت من (ب). وفي (د): لا.

「



^) الأرش لغة: الفساده، تقول أرشت بين القوم إذا أفسدت بينهم. ثم استعمل في
نقصطن الأعيان لأنه فساد فيها.
وشدعا: هو عبارة عن الشثيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت. وقال اللاففعي: هو جزء من الثـن نسبته إليه نسبد ما ينقص العيب من قيمة المين المبيع لو


9 ا انظر: اللزوضة

كتابة صحيحة.(1) ومنع البغوي(r) ذلك، وقال لاينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه بصفة .(r) قال الرافعي : ولـعل هذا (أقوى)(\&) ومن الثاني: أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة وعتق رجع على السيد بما أدى ورجع السيد عليه (بقيمته)(ه) يوم الـعتق. (ף) وقد يجئ فيهـ أقوال
 مالا ، فإن كان خمرا ونحوه لم يرجع بشيء. .(1) وأن للسيد فسخ الكتابة الفاسدة بخلاف الصحيحة، ثم إن شاء فست بنفسه وإن شاء رفع إلى القاضي

r


 الحديث. (انظل): طبقّات لبن قاضي شهبة


 © ) وني (ج) مطموسة.

v قاص كل واححد منهم صاحبه في حساب أو غيره. وتقول: قاصصته إذا كان للـ


 والحلول وسانر الصفات نفي التقاص أربعة أفو ال:- أظهرها: يـحصل التقاص بنفس ثبوت اللدينين. والثناني: لا يحصل التقاص وإن رضيا لأنه بيع دين بدين.
 روضة الطالبين (019/^) )
(1.
(1). ليحكم بإبطالهه

وإذا فسخت ثم أدى بعدها لم يعتق، لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن
 وتبطل الفاسدة بموت السيد بخلاف الصحيحة، فلا يعتق بالأداء إلى (1). الوارث

ويجزيء السيد عتقه (عن)(0) الكفارة وإن لـم يفسخ الكتابة بل يكون ذلك
فسنا لها ، كما لو باعه أو وهبه إلى غير ذلك من الفروع المعروفة في
(7). موضنها

「 انظر: روضد الطالبين
r نهاية لو حة (


 -) وغي (ج): من.

وقد (حاول)(1) بعض شيوخنا الأيمة الفرق بين هذه (الأبواب)() وغيرها . أما الحع فلقوته لزم المضي في فاسده . وأما الشركة والوكالة والقراض
 واحد (منه))،(י) بخلاف الباطلة فإنه لم يكن فيها إذن صحيح. وفي هذا

الفرق نظر .
 والعـارية، ولا تفرقة فيها بين (باطل وفاسد)(9)
 أراد لا (عارية) (r) بالكلية حتى يعتورها البطلان، بل مجرد تسليط من (Ir). المالك

وأما النكاح فليس من هذا في شيء لأن حقيقة الخلاف في تك المسألة

$$
\begin{array}{r}
\text { ' }
\end{array}
$$


 ^) الإجارة: لغد من أجر يؤجر، وهو ما أعطيت من أجر في عهل. والأجر هو الجزاه على العمل، والأجرة المكرالمه


") وني (ج): بين فاسد وباطل، بالتقديم والتأخير.
") وهي مسألح إعارة الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت المتقدمه في ص 1 .

"
 توجد فما جرى بينهـا ليس بعارية، لا أنها عارية فاسدة. ومن قبض مالز غيزه بإنته لا لمنفهة كان أماند في يده. (إظر: نتح العزيز

أنه هل انعقد أم لا كما لو كان بغير ولي ولا شهود؟ وعلى القول بالانعقاد فالفساد إنما وقع في المهر ، فيسقط ويجب مهر المثل كسائر الصور التي （من）（1）أمثاله．إذ القاعدة المستقرة في المذهب أن النكاح لا يفسد بفساد العوض．（「）وستأتي المواضع التي يفسد الصداق فيها ويجب مهر المثل ني
موضعها إن شاء الله تعالى .

وأما الخلع والكتابة، فإنما（جاء）（r）ذلك فيهما لاشتمال كل منهما على شانبتي المعاوضة والتتعيق، وذلك ظاهر فيهما ．والقاعدة أنه إذا اجتمع في الباب شائبتان تغلب أقواهما ．وستأتي هذه القاعدة فيما بعد إن شاء الله
تعالى •
 إليها مفسد صار التعليق ضمنا ، فصحت على مقتضى العقود ．وإن اختل شيء من شروط المعاوضة عمل التعليق عمله ولم تبطل شائبة المعاوضة بالكيـة

فالذي أعطى هذه التفرقة ليس هو الـعقه ، بل التعليق الذي اشتمل عليه العقد．فلم يفهق من حيث كونه عقدا بين الباطل والفاسد كما تقولـه الحنفية،（Y）بل هو من تكل الحيئية جار عنى قواعد العقود ．وفي الفروع التي أشرنا إليها ني الكتابة ما يوضت هذا أيضا ．وبالله التوفيق ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' ' وفي (): في. }
\end{aligned}
$$

النككاح ني الصورتين لفساد الصداتِ．فحلم من هذا أن الصورة الأخيرة قد فرقوا

$$
\begin{align*}
& \text { 「 } \\
& \text { 8) وفي (ب): وإذا } \\
& \text { •) وني (1): انتضمت. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ² أي بأن هناك فرقا بين الفاسد والباطل. }
\end{align*}
$$

## فــوانــد(1)

الأولىى :

قال الروياني(r) في كتاب الفروق له: التصرفات (بالشراء)(r) الفاسد كلها كتصرفات الفاصب إلا في وجوب الحد عليه، وانعقاد الولد حرا لظنه حريته، وكونها أم ولد على قول.


「 '

 من الملاحدة الباطنية، بجامع آمل سنة (Y-0)هـ. من مؤلفاته: بحر المذعب، حليح المؤمن، الكافي. (الظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللفات

r

وشر عا: جمل عين مال وثيقة بدين يستو فى منها عنا عند تعذر وفائه. (الظر:

 .1.or
( ${ }^{\text { }}$

أعطيته بلا غوض.

وشرعا: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعا. (الظر : لسان العرب


هل هو مضمون（كالبيع）（1）（r）الفاسد أم لا كالهبة الصميحة؟ فيه وجهان، ويقال قولان．ثم قال؛ قلت：أصحهما لا ضمان، وهو المقطوع به في النهاية والعدة والبحر والبيان، ذكروه في باب التيمم（r）． الثالثة ：
قالوا في الإجارة والهبة وما لا ضمان فيه［إنه］（8）إذا صدر من سفيه أو صعبي وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان ．（0）وهذا يقتضي أحد أمرين يلزم أحدهما؛ إما أن ينقض بذلك قولهم：إن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، وإما أن يقال بالبطلان في هذه الصورة ويفر فيها بين（الباطل والفاسد）（1）［فتكثر الأبواب التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد］．（V）وقد قالوا في السفيه إذا كاتب، إن كتابته باطلة ولم يجعوها （＾）．فاسدة

الرابعة ：
（وقع）（1）في（المذهب）（．）عدة مسائل اختلف فيها في إلحاق النكاح
．الفاسد بالصحيح（11）

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' } \\
& \text { 「) نهاية لوحد (1•1) من نسخد (ب). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 18) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (): بين الفاسد والباطل، بالتقديم والتأخير. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): ورقع } \\
& \text { ") وفي (ج): المهذب. } \\
& \text { ") انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1٪r/1. }
\end{aligned}
$$

منها : بما يعتبر إمكان لحوق الولد به؟ فيه وجهان : [أحدهما](1) من حين العقد كالنكاح الصحيح. والثاني، وهو الأصع من حين الوطء . ومنها : ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد، فيه وجهان : أحدهما ، من آخر وطأة وطثها الزوع• والثاني، من حين التفريق بينهما، إما من جهة الحاكم أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما . (ورجحه)(r) البغوي لأن(8)

 (1.). لا يتوقف كالنكاح الصميع؟ فيه وجهان


ومنها : إذا ڤگنا [إنه](1) لايلتحق فيه الولد إلا (بالإقرار)(r) بالوطءء
فلو ادعى الاستبراء(r) بحيضة هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه أم لا با با با




8) اللمان لغة: من اللمن، وهو الإيعاند والطرد من الخيز
 ,ألحق العار به، أو اللى نغي ولد. (الظر: لمسان الهدب MAN/T، مغني الحتاج (rav/r


## قــاعـدة(1)

الصحيح من مذهب (الإمام)(r) الشافعي [رضي الله عنه] (٪) أن الكفار
 الإسفرائيني: (0) (تتناولهم)() الأوامر دون النواهي .(٪) ومن الأصحاب من عكس







 أسلم ائتنف الفرايثض من يوم أسلم ولم يؤمر بإعلادة ما نرط فـر فيه في الشثرك
 ®) هو الثيخ أبو حامد، ألحمد بن محمد بن أحمد الحمد الإسفرائيني، من كبار علماء
 قاسم الداركي. ومن تلاميذه الهاوردي وأبو الهسسن المحاملي. هن مؤلفاتهي:
 نفائس المسائل والفرو ع ومذاهنب العلماء بح بسط أكلتها. قال النووي: وعليها


「) وفي (ب): يتناولهم.
¹ ${ }^{\text { }}$





ومنهم من منع في الجميع كمذهب أبي حنيفة.(1) ونقل ذلك عن تفريعات أبي إسحاق المروزي،(٪) بل وعن المزني (「) أيضا . (§) وقال الأستاذ أبو إسحاق (0) في تطليقه: لا خلاف في أن خطاب الزواجر كن الزنا والسرقة
(1). والقذف متوجه إلى الكفار
' ' هذه المسألٍ لم ينص عليها الامام أبو حنبغد وأصحابد رحـهم الله، وإنما
 ثم أسلم: لم يلزمه الانذر. فعلم أن الكفز يبطل وجوب الموب الأداء في العبادات

 r








 8) الظر: شختصر المزني بع الأم (17V/^). -8 هو أبو إسحاق، أبراهيم بن شحـد بن إبر هبم الإسفرائيني، الشافعي، الملقب بركن الدين. كان من الأنتمد الكبار في إفته , الأصول والكاملام إسفرائين ثم رحل إلى نيسابور. وعنه أخد علم الأصول والكلام عامة شيو خ نيسابور. ومن تلاميذه القاضي أبو الطيب 'ططبري. من مولفياته: مسائل الدور، تعليقة في أصول الفقه، الجابع في أصـن الدين. توفى رهمه الله سند

「


 لقونهم في كتب الفروع، لأن مرادهم في الفروع أنهم لا يطالبون بها فـا في الدنيا ،
 لومرادهم(Y) في الأصول الـعقاب الأخروي زيادة على عقاب الكفر . ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا قلت: وكذا ذكر جماعة من الأصوليين أن فائدة الخلاف إنما هو في ثيوت الـقاب في الآخرة](A) زيادة على عقاب الكفر ، ول (تظهر)(1) لهـ فـه فائدة في
الدنيا .(•)

وليس كذلك، لأن الفائدة الدنيوية ليست منحصرة في المطالبة بالقضاء بعد الأسلام. [بل](1) في المذهب مسائل كثيرة ترجع إلى هذه القاعدة. وهرح في

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r النظر: المجهو ع } \\
& \text { r } \\
& \text { 8) وفي (ج): و لا غيرها. } \\
& \text { ®) وهو المذكور في بدايد هذه القاعدة. } \\
& \text { Y) وني (بهد): يلزم }
\end{aligned}
$$

(V

 الأْصول حكم أحد اللطرفين وني الفنروع حكم الطرف الآخد. والله أعلم). انظر:
المجمور ع r/ז:.
^)
") هكذا في (ب)، وفي بقيد النسخ: يظهر.
.) النظر: التلويح على التو ضيح


") ساقطة في (ج).
. بعضها جماعة بأنها مخرجة عليها
(منها):(1) إذا اغتسلت الذمية) (٪) لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين ثم أسلمت، فهل يجب عليها إعادة الغسل؟ فيه وجهان : رجح الرافعي وجوب الإعادة. ورجح إمام الحرمين وجماعة عدم الوجوب.(r) وحكي الأول عن النص.



 الكفارة إنما تكون بالمال فلا تغلو عن (غرض شرعي)(") من إطعام محتاج أو
 الأحوال من فاعليها ، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها . بخلاف ما (يعتد)(IY) به في حق الشخص نفسه .

> ' ( ) وفي (د): ومنها.
> r) أي بعد انقضاء حيضها أو نفاسها.


) وفي (الب): عنها.


^)

-) وني (اله): عوض مرعي؛ وني (ج): عوض شرعي.
") وفي (1): المصلحة.
"


ومنها ：لو اغتسل الكافر（عن）（1）جنابة أو（توضأ）（r）ثم أسلم هل يجزئه
ذلك أو（تجب）（r）إعادته؟ الصحيع وجوب الإعادة لعدم النية المجزئة منه

 طرد ذلك في التيمم［أيضا］（1．）

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' } \\
& \text { r) وني (د): أو حيض. } \\
& \text { r } \\
& \text { 8) زائدة في (ج). }
\end{aligned}
$$

－）قال الامام اللزافعي رحمه الله：ولأن الطهارة عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادات． ，لعل هذا أولى من التعليل بعدم صحد النية منه．（الظط：نتح العزيز
. (rir_rluハ

「（أبوبكر، أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي．كان من كبار علماء الشانعية
 عيون المسائل في نصوص الشافعي، الانتقاد على المزني．（الظر ترجمتهن في：
 ابن هداية الله ص（vo）．
 ＾＾）الذي رأيته منسوبا الثى أبي بكر الفارسي هو أنه يصح غسله دون وضوئه

「） وحكى الإمام النووي رحمد الله في المسأللة أربعة أوجه：الأول، وهو الصحيح المنصوص أنه لا يصح منه وضوء ورِ ولا غسل لأنه ليس من أهل النية．（الثاني）： يصح غسله دون تيممه ووضو ئه．وقال إلمام الحرمين：هذا الوجه هو هو قول ألبي

 وتيمم، حكاه إمام الحرمين وغيره．قال النووي：وهو ضعيف جلا جلا（الظر： المجموع عاهـ）．

ومنها : هل يلبث الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان : أصحهما أنه يمكن




 ومنها : إذا دخل الكافر أرض الحرم وقتل به (صيدا)(18) فهل يلزمه


r 8) وفي (ج): والو.
-) الميقات لغة: من الوقت، وهو مقدار من الزمان . والميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع. يقال: عذا ميقات أهل الشام للمو ضم الذي يحرمورن منه. ,المراد بالميقات هنا هو المو




 القاموس المحيط (rYY/r).
) نهايه لوحد (1.9) من نسخد (ب))
A انظر: الأمp/at/.
9) ما بين المدكوغتين ساقط من (ا).
") انظر: مختصر المزني مع الأم ما I7v/A.
「) وفي (ج): فخير.
\$1) وفي (ب): صيد.

(1). بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولـهم إنهم غير مخاطبين بالفروع ثم قال أصحابنا: ما دام موسرا لا يباح لـه الوطء . بل يقال لـه : إن أردت الوطء فأعتق • ولو كان معسرا وهو تادر على الصوم() لم يجز لـه الـعدول إلى الإطعام، و لا يجزىئ (الصوم منه)(^) في حالـة الكفز . فيقال لـه : أسلم ثم صم حتى يباح لك الوطء، لأنه تادر علمى الإسعلام . فإن عجز عن الصوم لكبر أو مرض جاز لـه /(9) حينتذ الإطعام ني حال الكفر .
(أحدهما، وهو الثششهور في الهذهب، أنه يلزنهه الجزالا لأن هذا الضهمان يتعلق

 r
r ) الظهار لغة: من الالظهر وهو خلاف البطن. والمظهر من الإنسان من للدن مؤخد





 (rot/re ell
 (
.roter
 V
 وشر عا: إمسالث عن المفظر على وجه مخصو ص.
 ^) وني (ج): منه الصو مه بالتتديم والتأخير.




 ومنها : إذا كفز بالمال في حال كفره (أجزأه)(٪) حكاه النووي في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب .(1)
ورأيت بخطي فيما علقته (قديما)(") حكاية وجهين في وجوب الإعادة عليه [إذا أسمل].

'
「) هو الانمام المحقق، أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروروذي، من كبار



r
8) ما بين المعكونتين ساقط من (ا) "

(²
^)
") هكذا في (ج)؛ وفي بقيد النسخ: أجزأ.
" الظر: المجهو ع
") وفي (د): فيهـا.
r") ما بين المهكوفتين ساتط من (ج) (ج)


محتأج...إلخ. وعبارة النوري في المجهور ع حكاية عن الالمام: لأن الكفارة يتعلق مصرفها بالآدمي فتشبه الديون. (الظر: الهجمور ع الهr.

ثم（إنه）（1）لايجزئ إعتاق الكافر في الكفارة ．（r）فيتصور من الذمي الإعتاق
 فإن لم يكن شيء من ذلك، فإن جوزنا لـه（شراء）（י）المسلم على الق القول الضعيف（v）اشتراه وأعتقه．وإن لم يجوز ذلك فيجيء فيه ماتقدم（＾）بأن يقال كه ：أسلم وأعتق وإلا فلا يباح（لك）（1أ）الوطء

 الكفر كون النية شرطا في ذلك ．ويمكن أن تكون هذه الصورة مستثناة من ذلك ． ومنها ：أن المرتد（18）يلزمه قضاء ما فات أيام ردته من الصلوات
$\qquad$


 اللمكاتب الكافر يسلم ثم يعجز عن النجو م．وزاد النووي：أن يشتري من المن يعتق

「) وفي (اله): شري.
v/r روضة الطالبين v/r.
^) تقدم ذلك في ص ب9.
؟ وفي (ج): له.
 ＂）وني（د）：في الإطهام． rr）هكذا في（ج）؛ وني بقيد النسخ：ما． （r تقدم ذلك في ص r9
 عن الإسلام أي الرجو ع عنه．تقول：ارتد الشخص أي

 مختار الصحاح ص الو

$$
\begin{aligned}
& \text { ') ' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

 وليس كالكافر لأصلي لأن سقوط القضاء عنهم بعد الإسلام (تخفيف)() لنئلا ينفروا عن الدخول في الإسلام . والمرتد غير أهل (للتخفيف)(0) بل هو محمول
 يجزئه.(1) ومنهم من خرجه على الخلاف/(1) في زوال ملكه .(1) ومأخذ الإجزاء - (تشبيهه)(11) بقضاء الديون (1)


$\qquad$

1) وني (ج): والصورم
r
r
. 99
ه) هكذا في (ج)؛ وغي بتية النسـغ: تخفيفا. ") وفي (ج): التخفيف.

(
(



 مرتدا بان ذوال ملكهه باللردة، وإن أنسلم بان أنه لم يذل لأن لأن بطلان أعمهاله متو قف
 " (" (r) ساقطة في (ج) (ج)
(r
2) وغي (ج): استنفدت، وعو تصـحيف.

منهم ردت إليهم، و ل تكون غنيمة．（1）والحنفية يـألفون في ذلك،（٪）وهو راجـع إلى الأصل المتقدم
ومنها ：ضمان الـحربي（r）النفسس（التي）（）＂تتكها والمـال الذي أتلفه في حال الـحرب على المسلمين．حكى（أبو الـحسن）（ه）الـعبادي（٪）أن الأستاذ أبا إسحاق ذهب إلى أنه يجب عليـه ذلك تخريجا على هذه القاعدة ．（٪）تال الرافعي ： ويعزى هذا إلمى المزني في（المنثور）．（＾）
قلت ：ومقتضاه أن يكون المزتي يقول بهذه القاعدة．وقد تقدم عنـه الخلاف
（9）．نيها
＇）الغنيمد لغة：من الغُنم بمعنى الفوز بالشيء، وإصابتّ．تقول：غنمت الشيء إذا أصبته أو هزت به．

 （انظر：لسان الصرب
 ．〔へをノY r


 ＂）وني（نبهد）：أبو الحسين．
 اللشافعية في خر المان فهي زمنه．وهو صLحب كتاب اللرقم．تو في رحمه الله سنـ

 （V
 ＾）وذلك في بداية هذه الالقاعده، ص

والمذهب الذي عليه الجمهود أنـه لا يضمن ذلك بـد الإسلام،(1) عملا بالقاعدة الأخرى من قوله تعالى : لل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد (r). سلف (r)
 من عدم الإقادة(0) ممن أسلم كوحشي(1) قاتل حمزة(V) رضي الله عنه وغيره . (^). (Aهو كإسقاط قضاء الصلوات وغيرها عنه لما (تقدم)
ومنها : إذا نذر (1) فعل قربة في حال كفره ثم أسلم، ذهب (بعض
الأصحاب)(•) إلى وجوب الوفاء بها .
(انظر: الأم
r
r
8) وغي (ا): عنه.

ه) الإقادة: من القود بسعنى القصاص. عاهت تقول أقاد الأميد القاتل بالقتيل، أي قتله به. (انظر: المصبالح المنير ص (o19).
「) هو أبو دسمة، وحشي بن حرب الحبشي، عن أبطال المو المي غي الجاهلمة. وركان عبدا لجبير بن مطعم فوعده بالعتق إذا قتل حمزة رضي الله عنه عم النبي وقد تـكن من قتله يوم أحد. ثم أسلم وحسن إسلامه، وشهد اليهامـة
 (1Yo/Q م).




 9 النذر لغة: ما كان وعدا علمى شرط. تقول: إن شفى الله مريضي نعلي كذا نذرا. ونذر على نفسه نذرا أي أوجبده
 (ros/\&) -) هكذا في (ا)؛ وني بقية النسـغ: أصحابنا.

وهو متجه بناء على هذه القاعدة. والجمهود صححوا المنع.(') وهو مشكل،
وحديث عمر رضي الله عنه الصحيح(r) يقتضي وجوب الوفاء [به] . (r) (r)

 وأثمان (^) المبيـات ما تيقنا أنه من ثمن الخمر على المذهب.('))وخرع المتولي الخلاق في ذللك على هذه القاعدة.(•) وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله
(II). فيها






الو كيل IAv/.
「 ساقطג في (ج).
 وعياله. وقيل من جزى يجزي إنا تضىى


^رفي (ب): وأيمان.)


$$
.1 .1 / r
$$

"ما انظر: الهجموو ع oVN.
") انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقاثق ra/r.

$$
\begin{aligned}
& \text { r r } \\
& \text { 8 }
\end{aligned}
$$


 كلافا لأبي حنيفة،(1) وهو مبني على ذلك. والحاصل (أن ما) (ل) كان كان عندنا قربة ننذناه من وصاياهم وأوقانهر(^) وإن لم يكن عندهم قربة، وكذلك ما كا كان مباها. وما كان عندنا معصية لم ننفذه، و لا نظر إلى اعتقادهم.(1) والله [تعالى][1) أعلم.
ومنها : أنه يجب على الكافر الظطرة(1)" عن عبده وقريبه ومستودته(1)) على
(
 اليهود، وتطلق على متعبد النّصارى ومتعبد الكفار. (الظر:لسَان العرب 19/1991، |القالموس المحيط جror 8)

 ها هو قربح عندهم لا ما هو قربد حقيقة، لأهم ليسو! المن أهل القربة الحقيقية. , وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمدبن الحسن. (الظر: بدائع الصنائع (99/7)

^) الأوقاف: جمع وتف، والوتف في اللغن الحبس. ويطلق الوقف على الشيء الهحبوس في سبيل اللم.
وشرعا: خبس بال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباع
 (roNo or
 "


 وفيه نظر لأنهم صرحوا بأن مأخذ الخلاف في شذه أن من لزمه فطرة غيره هل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها/(0) المؤدي! وفي
 والأصح أنها تجب على المؤدى عنه ثم يتحمله عنـه المؤدي،(9) فلا تعلق (لذلك)(") بهذه القاعدة.
وضابط هذه القاعدة أن المأتي به إما أن لا يكون مرتبا على ما قبله
 قبله، فإن لم يصح الإتيان به (منه)(٪) حالة الكفر كان فيه الخلاف . وترجع فائدته غالبا إلى تضعيذ الـعذاب !! ني اليسير كما ذكرنا .
「 (

 الأشباه والنظائر، الذي يعتبر أصلا للحانظ العلاني في كتابه هذا (الظظر: طبقات

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text {+ }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ) }
\end{aligned}
$$

> ( ) ^
" ")
") وفي (د): كأدل.
"ا "') وفي (بهد): فيه.

وإن صح منه الإتيان به غالذي يظهر أنه مكف به كالكفارة. غإن توقفت صحتها على النية بقيت في ذمته ؛ ولا تستط عنـه بالإسلام لأنها حق (1). (للفقراء)
 بالابسلام اتفاةا .(٪) فإن علل بأن الزكاة طهزة، قلنا والكفارة (جابرة)(٪) (فالأولى) () القول بصحة الـعتق (منـه)،(Y) أو الإطعام عن الكفارة في حال كفره كما اختاره الإمام • وتكون هذه مستثناة من اشتراط النية فيها • والله أعلم •
1 (في (بهد): الفقراء.



 (rro/o ع). r
 © ) وني (د): جايزة وهو تصـحيف.「 V

## قـاعـدة(1)

يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف عند أهل السنة كههم لا على معنى أنه (يؤاخذ) (r) به حال عدمه، بل بمعنى أن التكيف يتعلق به تعلقا ما يقتضي
(r). مؤاخذته إذا وجد واستجمع الشرائط (r)
(1).والخلاف فيه مع المعتزلة



「
r
を) المعتزلد لغة: من الاعتزاله الي التنحي. يقال: اعتزل الشيء أي تنحى عنه. ,اعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم. ومنه قوله لاله تعالى: (إوإن لم تؤمنوا لمي فاعتزلونא.، سورة الدخحانه الآيم (r1).
 الثاني، وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإنسلامية. وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال اللذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري وشد ع يقرن
 فئتي الضلالة عندهمه يعنون أهل السنه والخوارج. (النظر: لسان العرب

 قلت: والذي رايته فيها اطلعت عليه من كتب المعتزلة هو القورل بعدم تكليف

المعدوم كها قال أهل السنة.
فقال القاضي عبد الجبار في كتابه؛ المغني في أبواب التوحيد والعدلُ Y Y يطاق يقبح، وأن القدرة يجب أن تكون متقدمة على الفعل. فإذا صح ذلن وجب كون المكلف قادرا قبل الوقت الذي كلف الفهل فيه، ليصح منه إيجاء الفعل على الوجه الذي كلف. فان قال: أتقولون إنه يجب أن الن يكون قادر المرا في

 الذي كلف، و لا معتبر بما قبل و لا بما بعد من الأوقات. فالن قيل: فهذا يوجب

وعلى ذلك يتخرج (الحكم)(1) على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة كالايمان (r) في حق (أطفال)(r) المؤمنين، والكفر في أولاد الكفار حتى يجوز سبيهم (8) واسترقاقهم . بل في صفات البالغين (المغفولة)(0) عنها أيضا كذلك، ، (7). كالعدالة والأمانة وأضدادها

عليكم القول بأن الله يحسن مند أن يأمر اليوم بفعل يفمل بعد سند، ويريد
 قيل له كذلك نقول. فلن قيل: فيجب أن يجوز أن يريد الله الفي الفعل من المعدوم



 إنما يحسن إذا كان هناك من يتحمل الأمر ويؤديه إلى هذا المعدوم في الحال
 المعتمد لأبي الحسين البصري الحي
' ' وفي (ا): أتحكم. وهو تحريف.
「 الايمان لغد: التصديق، تقول آمن بد إيمانا أي صدقه.

 عبيد ص رما for
r
') السبي: هو الأسر. (النظر: مشتار الصحال ص صMA).
${ }^{\circ}$ وفي (ب): الـفعولة.
「 نهذه الصفات من العداللح والأمانـة ونحو هما تقدر موجودة في العدول إنا غفلوا
 مع ذوال الإدرالك وكذلك إيمان أطفال المومنين في وقت الطفورلة، فلإنهم لم يتصفوا به حقيقد رإنما قدر وجوده والجا والجري على ذلك الموجود المقدر الحكام الإيـان. وكذلك تقدير الكفر في أولاد الكفار وإجراء أحكام آبائهم عليهم في الالانيا. (الظظر: قواعد الأمكام لابن عبد السلام YY-/r).

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام(1) ر رحمه الله: واعلم أنه لايعرى
 يكون مقابلة عين بدين، وتد يقابل الدين بالدين ثم يقع التقابض في المجلس •

 (القراض)(*) والمضاربة(r) عمل العامل فيها (معدوم)،(r) وكذلك الأرباح .




r
r ${ }^{\text {r }}$ وفي (ب): بمنفعة بمثله؛ وفي (ج): منفعة بمثلها.

 MrMr (rEa/r
-) هكذا في (ج)؛ وفي بقيد النسخ: القرض.


 (V

وكذلك (المساقاة والمزارعة)(1) المتفق عليها(r) مقابلة معدوم بمثله، لأن عمل العامل معدوم ونصيبه مما يخرج كذلك أيضا . وذكر كثيرا من الأبواب كذلك. ومنها الضمان،(r) فإنه التزام لمعدوم. ثم ذكر فيه احتمالين :
’) وفي (د): المزارعد والمساقاة، بالتقديم والتأخير ,والمساقاة: هي أن يعامل إنسان غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. والمزارعد لغة: من زرع بمعنى طرح البذر. والزد ع يطلق على الانمناءه يقال: ,الله يزرعه أي ينميه حتى يبلغ غايته. ويطلق أيضا على الانبات

 مغني المحتاج r) المساقاة جاثزة عند جمهور العلماء، خلافا لإمام البي حنيفد. ألما المزارعد فهي باطلة عند الأئمد الثلاثة خحلافا للإمام أحمد رحمهم اللم تعالىى. والمذهب عند الششافعية بطلان المزارعة، ولكن رجح بعض المحققين منهم كالماوردي


 (E17، ralo
「 「 الضمان لغه: الكفالة. تقول: ضمن الشيء أي كفله. وشرعا: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونهـ


أحدهما، قال：وهو المختار، أن الذي（يثبت）（1）في ذمة الضامن ليس نظير الدين، حتى لو كان（المضمون）（٪）مائتين مثلا（「）يصير المال للمضمون له أربعمائة ويزكي الجميع．بل يستحق بالضمان مطالبة الضامن بنظير ما على الأصيل وإبراؤه منه ．
قال ：（1）ويحتمل أن تثبت المائتان في ذمته و لا يثبت لها（جميع أحكام）（0）
－الديون
 （لمحلها）．（）ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها ．ولو لم يقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم
قال ：و لا يقال إنما وجبت الزكاة فيا فيه لأنها تفضي إلى الوجود
 طولب به، ومضت عليه／（1）أحوال بهذه الصفة ثم تعذر أخذه بعد ذلك بموت المدين معسرا، فإن مالكه يطالب بزكاة ما مضى وإن لم يفض أمره إلى （1）．التحقق والوجود
＇）＇وفي（ا）：يثبيت．
「
r
8）أي الثيخ عز الدين ابن عبد النـلام رحمه الله．
•）وني（ج）：أحكام جميع، بالتقديم والتأخير．

> (V
> ^)
＂）المقر：لغة من الإقراده وهو الإذعان للحقت والاعتراف به．فالمقر هو المعترف

(ومقابل) (1 هذه القاعدة في إعطاء المعدوم حكم الموجود ، لتقدير الموجود] (r) في حكم المعدوم فيما إذا وجد المسافر الماء وهو (محتاج)(r) إليه لعطشه أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج [إليه] () لنفقة ذهابه وإيابه أو لقضاء دينه أو كان زائدا على ثمن مثله، فإنه يقدر كالمعدوم ويجوز لهه معه التيمم .(0)
وكذلك وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إليها أو ثمنها، وهو كذلك فإنها
(1). تقدر معدومة وينتقل إلى بدله
 (1.). (1) معدر) (1)
') '
「
「
8) (






"

(18)

قـــاعـــة ：
التقدير على خلاف التحقيق في مسائل لابد من تقديرها كذلك（r）
وأملها المسألـة المتقدمة（r）في ديـ（1）الخط！أنها تورث عن القتيل و لا لا
（تستحق）（0）إلا بعد موته، وحينئذ لا يصلع لدخول شيء في ملكه．وإذا لم
 تورث عنه قدر انتقالهه إلى ملكه（قبيل）（1）＂موته ليصح ذلك ．（1）＂

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' وفي (ج): بهذا ذكر. }
\end{aligned}
$$

（r 8）الدية لغة：من ودى القاتل القتيل إذا أعطى ديته．


$$
\begin{aligned}
& \text { © } \\
& \text { T } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

＾）وذلل في حديث الزهري عن سعيد قال：كان عمر بن الخطاب رضمي الله عنه يقو ل：الديد للعاقلد، و لا ترث المرأة من دي2 زوجها شيئا．حتى قال له الضحاك





 （ ）وفي（د）：قبل． ＂）الظظر：قوراعد الأححكام ． 1 ヘ9／$\%$

وهنها : إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسغ بالتلف، وينقلب الملك
 لانه شرج عن أن يكون مملوكا . (فيقدر)(r) انقلابه إلى ملك البانع (قبيل)(8) تلفه، ويجب مؤنة تجهيزه ودفته عليه .(0) ومنها : إذا قال لـنيره: أعتق عبدك [عني](Y) على ألف فأعتقه، فإنه يملكه ملكا تقديريا قييل عتقه ثم يـعتق بعد ذلك . وقول من قال(V) يقع الملك والعتق (A). جميعا ضميف لما فيه من الجمع بين النفي والإثبات في حالـة واحدة ومنها : إذا تلنا [بأن](9) الملك للمشتري في مدة الخيار فأعتقه البائع فإنه يملكه (بالעعتاق)(M) ملكا متقدما على الإعتاق حتى يقع ذلك في ملكه. وكذلك لو أجاز الجانع فأعتقه المشتري وتلنا (بيقاء)(1') ملك البانُع كان إعتاقه (ir). كإعتاق الباتُع فيما ذكرنا
( )
© (انظر: الـهذب
)

 الختصاص، والعتت قاطع لكل الختصاص). انظر: قواعد الأحكام ولم
() (1) (ا)
(
") وفي (ا): بيقى


ومنها : إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار قبل الزوال، فالأصح أن نيته تنعطف على ما مضى من النهار . ويعد صائما من أوله، ويقدر كأنه نوى من

ذلك الوقت لأن الصوم في حكم خصلة واحدة لا يتبعض .1 (1) بخلاف ما إذا نوى عند غسل الوجه، فإن الأصت أنه لا لا يثاب على ما
 بخلاف الصوم، فإنه يشترط الخلو عن مفسدات الصوم (قبل)(r) النية على الصحيح الذي لا يتجه غيره. (9)
ومنها : إذا أصبح صائما تطوعا ثم نذر إتمامه فالصحيح أنه ينعقد نذره ويلزمه إتمام ذلك اليوم.(ْ) (واختار)(י) الإمام كذلك أيضا فيما إذا أصبع (v). ممسكا غير ناو ثم نذر صوم ذلك اليوم (A) (1). وتال صاحب البيان :(^) المشهور فيها عدم الانعقاد
 ( الظر: فتح العزيز r

-) قال الاممام النووي: وتطع به الالجمهور لأن صومه صحيح ذصح التزالمه بالنذر. ثم

「) وفي (ب): واختيار.

 ورحل الليه طلاب اللعلم. ومن مؤلفاتد: البيان ني فرو ع الشافعيده الزيد الزوائد. توفي

 ") عذا الخلان بين الإمام وصاحب البيان مبني على الن النا واجب النرع ام على ما يصع؟ إختار الإمام أنه يحمل على ملى ما يصع نقال بصحد النذر وانعقاده ولزوم الاتمام في المسألح الهذكورة. واختار صاحب البيان
(r)، ومنها :إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان(") فقدم في أثناء النهار فإن كان مفطرا لزمه القضاء .( () واختلفوا هل لزمه بالقدوم الصوم من أول (اليوم)(8) أم من وقت القدومْ والأصح من أول اليوم.(") وينبني على ذلك ما
 ويقضي يوما مكانه.

أنه يحمل على والجب الشرع نقال بعدم انعقاد النذر فيها. (انظر: المجموع flav/a ( ) يصح نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه فينوي صيامه المه من الليل. فلذا قدم صـار ما مامه قبل القدوم تطوعا وما وما بعده فرضا وضا والثاني: أنه لايصح

 النهار كان ما قبل القدوم تطوعاء، وقد أوجب صوم جميعه بالنذر. نعلى هذا

(〔へor $\wedge$
 يوم العيد أو في رمفانه فلا صوم على الناذر. لأنه قدم في يوم يحرم



 (ovNr
r (

 (r

ونص الشافعي［رحمه الله］（1）والأصحاب على أنه يستحب أن يعيد يوما مكان الذي［كان］（r）صامه،（r）لانه تبين（8）أنه كان مستحقا الصوم فيه غير （＊）．ما صامه

وإن كان صانما تطوعا أو غير صانم لكنه ممسك（＂）وقدم فلان قبل الزوال فينبني على أنه يجب الصوم من أول النهار أو من وتت القدومع فإن قلنا بالأول لزمه صوم يوم آخر．（｀）وإن قلنا بالثاني فوجهان ： أصحهما يجب صوم يوم آخر．والثاني يلزمه إتمام ما هو فيه فيكون أوله （A）．تطوعا وآخره فرضا
وجزم البغوي فيما إذا كان ممسكا أنه ينوي ويتم الصوم إن كان قبل
الزوال، ويجزنه (عن) () نذره .(")

ومنها：（II）إذا نذر اعتكاف）（IX）اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نصف

> ') ساتطد في (I)
> (r) ساقطد في (د)
> 「
> 8) وفي (): يتعين.

「）
 ．（ovarr
 ＂＇وغي（ج）：عند．
 ＂）هنا بدا اللمؤلف بذكر بعض الالصور التي تظهو فيها فائدة الخلانف فيمن نذر صوم
اليوم الذي يقدم فيه فلان.
 وعكغه أي حبسه．فالاعتكاف هو للزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه


 اعتكاف باقيى ذلك اليوم، ويقضي ما فات منه. وعلم الوجه الآخر لا يلزمه قضاء (r) ومنها : إذا قال لعبده أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فباعه ضحوة(1)
 العبد. ويقدر في جميع ذلك قدومه أول النهاد . وعلى الوجه(") الآخر(ل) البيع صحيع إن كان قدوم فلان بعد لنوم البيع • وإلا فمتى كان للبائع الخيار بطل
 ولو /(1) مات السيم (ضحوة)(") ثم قدم فلان في أثناء (النهار)(") فعلى
 (كان) (10) أعتقه عن كفارة لم يجزئه على الأصح (كذلك)،(")" ويجزنه على

$$
\begin{aligned}
& \text { ') ' ساتط، في بقيد النسخ. والمثبت من (ع) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

.ova/Y (A
" (
 " " وني (د): الخيار. ") و" وفي (د): نتبين.
"

ها
"1) وني (اهد): لذلك.

ومنها : (إذا)(r) قال لنوجته: أنت طالق اليوم الذي يقدم فيه فلان، فمات
 توارث بينهما إن كان الطلاق بائنا
 (1.). يتيين(1) بطلان الخلع إن كان الطلاق المعلق بائنا ومنها : بيع العبد المرتد صحيع على المذهب.٪") فإذا باعه وقتل في الردة بعد إلقبض ولم يعلم المشتري بذلك فوجهان: أصحهما أنه يكون من ضمان البانع لان التتف حصل بسبب كان في يده، فيقدر انقلابه (قييل)(٪") القتل إلى ملك البائع ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن. والثاني أنه من ضمان المشتري، ويرجع على البانع بالأرش .
 r
(r 8) وفي (ج): ضتحوة نهار. ")
「) ساقطد في (د)

 ^) وني (1): للأصح. "

 rrir وهي (د): قبل.

وكذلك لو كان الـعبد وجب［القطع］（\＆）عليه قصاصا ، أو（بسرقة）（0）في يد البائع فقطع（بعد）（1）القبض، هعلى الأصح يكون القطع من ضمان البائع （ويرده）（Y）المشيتري ويرجع بالثمن كـه ．وعلى القول بـأنه من ضنمان المشتري
 ومنها ：إذا استولد الأب جاريـة الابن وقتا بالأظهر أنها تصير أم ولد ويجب على الأب قيمتها مع المهر ، فمتى ينتقل الملك في الجاريـة إلى الأب؟ ففيه أربعة أوجه ：أحدها ، وبه قطع البغوي ينتقل الملك قبيل الـعلوق（9）ليسقط
（＇）．ماؤه في（ملك）（1）لـه صيانة لـه عن الزنـ
＇）التجهيز هو ما يحتاجه اللميت هن الإعداد والتهيئخ للدفن．（لسان العرب ه／هrr）．
r) نهاية لو حـ (9 10) من نسخد (ا).

）
「）
「
「
＾）وهذا إذا كان المشتري جاهلا بحال العبد، أما لذا كان عالها بحاله فليس له الرد ，لا الأرش لدخوله ني العقد على بصيرةه وإمساكه إياه مع العلم بحاله．（انظر： نتح المزيز ر／الارشrrr）．
4）العلوق：من حبلت المرأة بهعنى حهلت．（انظر：لسان العرب •

＂
＂）حكى المصنف ني المسألة أربعة أوجه ثم إتصر على ذكر واحل منهاه وهو
 الباقية هي：（U）أن ملك الأب للمجارية ينتقل مع العلوق．（Y）أن ملكه ينتقل مع



ومنها : لو دهور حجرا ثم مات، فأصاب الحجر بعد موته شيئا فأتلفه يلزمه ضمانه في تركته، ويقدر إفساده قبل موته . (وكذلك)(1) لو حفر بنرا في
 حتى لو كانت قسمت ولم تؤد الورثة ذكل فسخت القسمة . وصورة المسألة إذا لم يكن عاقلة (و ل)(ه) بيت مال وقلنا بوجوب الدية في مال المخطئ، أو كان المتردي عبدا ووجبت قيمته في ماكه .(7) فكل هذه المساثل كانت المقدرات فيها على خلاف المحتقات، وأعطي كل منهما شكمه.
ومنها : إذا/(v) قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ؛ وقدم ذاك بعد مضي شهر فأكثر من وتت التعليق، فإنا نتبين وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر • وتحسب العدة من (ذلك)(^) الوتت،(1) حتى لو (ماتت)(•) وبينها وبين القدوم أقل من شهر لم يرث الزوج منها !ن كان الطلاق بانتا .

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (1): ولذلن. } \\
& \text { 「) وني (ج): إنسان بعد موته، بالتقديم والتأخير (Y) } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { ") وذلل لأن العاقلد لا تتحمل عبدا على الأصح. (الظظر: التنبيه ص YY^) } \\
& \text { ( } \\
& \text { ^ } \\
& \text { •111/7 1 } \\
& \text { ") وني (): مات. }
\end{aligned}
$$

(وكذلك) (") لو خالـعها (والحال)(r) ما وصغنا يتبين بطلان الخلـع ويرد
 وطؤها ، وهي في حكم الزوجات ثم يتيين ارتفاع ذلك عند القدوم•

[^0]") هكذا في (ا)؛ وفي بقيد النسخخ: فالحال.
r
1 ${ }^{\text {1 }}$ وفي (1): قبل القدوم
(o\&)

ويرجع هذا أيضا إلى قاعدة أخرى مأخوذة من هذه . وهي :

(r): وفيه مساثل

إحداها، فسي البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط، هل هو رفع
 وغيره. وصحع النووي في شرح المهذب أنه من حينه.(י) وهو مقتضى كلام (V). الرافنعي في تفريع المسألّة فإن مما ينبني على ذلك الملك في نوائد المبيع كالكسب واللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية إذا وطنت بشبهة ونحو ذلك. فإن تم البيع كان
 (II). للباتع فوجهان : أصحهما أنه للبائع
(


 rr هذه المسائل اختصرها المصنف من كتاب الأشباه والنظاند لابن الو كيل. اتظرها

غ)
-) هو المتولي. وقد سبقت ترجمته في ص .

(V
A (الي إن قلنا الملك في زمن المخيار للمشتري. (الظر: دوضد الطالبين (1.a/).
")

(r). وعن أبي علي الطبري(1) أنه للمشتري (1)

وإن فسغ اللبيع كان ذلك للبائع إن شلنا الملك لـه أو هو موقوف. وإن تلن هو (لمشتري)(r) فوجهان : أصحهوا أنه لهه . وعن أبي إسحاق المروزي (1). أنه للباتنع نظرا إلى المآل . وبناهما في التتمة على الخلاف في رفع العقي وينبني على ذلك أيضا ما إذا شهل المشتري للباتع بالملك بعد الفسخ بالخيار • فإن شكنا (إنه)(ه) رفع للعقد من أصسك شبل، وإن قكنا من حينه لم (V) يقبل، لأنه يجر بذلك الزوأند إلى نفسهـ . حكاه الرافعي في كتاب الشههادات(V) عن أبي (سمعيد)(A) الههوري (1) وكذلك إذا باع أحد الشُريكين نصيبه بشرط الخيار ثـم باع الثانتي نصيبه



 هدايح الله ص Vع).
r

 r


-) وغي (ج): وإنه.
( (VIVA
^)
ه (




في زمن الخيار بيع (بتات)،(!) فالشفعة(٪) في (الميع)(٪) ثانيا موقوفة إن
 وعلى هذا تال المتولي: إن فسخ الييع قبل اللعلم بالشفعة بطلت (شفعته)(1) إن عنا الفسن بخيار الشرط يرفع العقد من أمطه، وإن ثلن من حينه فهو
 () . الثانية: فستخ المييع بالميب أو بالتصرية(A) ونحوها ، فيه ثلاثة أوجه: أُصجها أنه من حينه. والثاني من أصله، واختاره الخذالي في كتاب الصداق والثالث: إن كان قبل القبض فمن أمطه، وإلا فمن حينه.(1) والوجه الثاني
') وفي (\$هج): ثبات، وعو تصحيف.
 والمطلاحا: حت تملك قهدي يثبت اللثريك المقديم على الالحادث فيما ملك بعوض. (الثظر: اللقاموس المحيط
 r
8
「) وفي (ج): اللشفعة.
(roo/r r) (
 يقال: صرى اللمن في الالضر ع أي حقن فيه وجمع أياما. وأصل التصرية حبس اللماء وجمعه. وشرعا: أن يربط البائع أخلاف اللناقد أو غيزعا ويترك حلابها يومين أو أكثر



9) الظظر: الأشباه واللظائر لابن الو كيل rorr.

 للمشتري. وهكا حكم الزواثد المنفمطة كلها . وعلى الوجه الثالث يفرة فيه
 قال الرافعي: وموضع مذا الوجه ما إذا وتع الرد قبل قبض الميع. فأما إذا تبض المشتري المييع ثم رده بالعيب فإن النزواثد تسلم له تولا واحدا . (o)

الثالثة : إذا تلف المييع قلل القبض فهل يرتفع الحقد من أصطه أو ينفنخ
 أيضا حكم النواثد المنفصة، والأصح أنها تسلم للمشتري.(1)
' أخرجه أبو حاود في سنند (VV/Y): في البيوع، باب فيمن اشترى عبدا





 للمشتري في هعابلد أند لو تلغ كان من ضمانه. و لا فرق بين الزوائد الحادند قبل القبض ولالزوائد الحادثة بعده مهها كان الإد بعد القبض. (انظر: فتح المزيز

$$
\{r \lambda \cdot-\quad \text { rva } / \lambda
$$

r
r) الغلة: الدخل من كراء حار وأجرة غلام ونائدة أرض. (الظلر: القاموس المحيط . $\mathrm{r} 7 /$ を

$$
\begin{aligned}
& \text { 8 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (): أصحهما. }
\end{aligned}
$$




وعليه [أيضـ](1) ما إذا وطئ المشتري الجارية تبل القبض الفإنه لy
 القبض] (٪) فهل عليه المهر للبانع؟ (لفيه](r) وجهان ينبيان على هذا (8). الأمل

فلو كانت بكرا، فافتضها المشتري والحالة هذه ثم تلفت قبل القبض فعليه


 أصحهها أنه من حينه. والثاني، ويحكى عن أبي بكر الفارسي، أنه من أصطه. (I') ورتب عليه صور :
منها: إذا كان المييع تالفا فعليه ثيمته. وما المعتبر في قدرهـا؟ فيه
 القيمتين. والرابع أقصى تيمة من يوم القبض إلى يوم التلف. (F)

-

1) وفي (ج): التصها، وهو تصحيف.


1" وني (ج):
") وني (ج): لاختلافـ

الأثباه والنظائر لان الو كيل ب/roror).
"ا) نهاية لوحد (ITY) من نسخة (ب).


> ' '
> (') ما با بين المعكوفتين ساتط من (الج)
> 「
 أقصى القيم، وإن قلنا من حينه فقيمة يوم التلف. (r) ومنها : لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وتفه أو أعتقه أو باع وأقبض، فالمذهب إمضاء/(₹) ذلك وعليه القيمة . وعلى قول أبي بكر الفارسي يتبين فساد ذلك (وترد)(®) العين.(٪)
ومنها : لو (كان)(ヶ) جارية وزوجها المشتري، فعلى الأصع عليه ما بين قيمتها مزوجة وخلية، والنكاح بحالهـ (A). وقال الفارسي : يبطل النكاح
') هو القاضي أبو علي، الحسن بن الحسين الابغدادي الثـافعي، المعروف بابن أبي هريدة. أحل أنمد الشانعيد ومن أصحاب الوجوهه تغته على ابن سريج وعلى أبي إسحاق المروزيه من مؤلفاتد: شر ع مختصر المزني، ومسائل في المفروع.


r) وفي (ب): وإن.


-) وفي (ب): يدد.
「


الخامسة : إذا كان رأس مال السلم في الذمة ثم عين في المجلس، ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه ودأس المال باق فهل له الرجوع إلى عينه أو إلى بدله؟ فيه وجهان: أصحهما (الؤول).٪) قال الغزلالي : هذا الخلاف يلتفت على أن المسلم فيه إذا رد بالميب، هل يكون نقضا للمكلك في الحال أو هو
 هنا أنه رفع (للعقد)(®) من أصله. وهذاء يجري أيضا فيى نجوم الكتابة>") وبدل الخلع إذا وجد به عيبا لفرده. لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعق عليه. بخلاف الخلع
 (1). بدل البضع وهو مهر المثل في أظهر القولين السادسة: إذأ فنغ البائع بالفسس (") لتعذر وصوله إلى الثمن من

المشتري، فهو من حينه تطها .

> C
> r) ") "النجم هو الوقت اللمضروبه ومنه تنجيم الدين أي أن يقدرطعطاوْ ني أوقات

 ^) هـ



 (IITYY

و) والزوائد المتصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر الشجرة عبرة)(1) به وتسلم له، و لا يلزمه بسببه شيء • والمنفصلة تسلم للمشتري (r). قطها

وهذه تاعدة مطردة في الزوائد المتصكة. إنها تتبع الأصل !لا في موضع واحد، وهو ما إذا (طلق)(r) قبل الدخول وقد زاد الصداق في يد الزوجة
 [وقد](ه> فرقوا بين هذا والفلس بفروق :
أحدها: أن الفسي إما رنع (للمقد)(י) من أصله أو من حينه. كإن كان
 محمولة على (العقود)(A) ومشبهة (1) بها • والزيادة تتبع الأهعل في العقود فكذلك في الفسوخ • ورجوع الزوج في الشطر بالطلاق ليس على سبيل الفسوخ ولذلك لو سلم العبد الصداق من كسبه، ثم عتق وطلق قبل الدخول يكون الشطر له لا للسيد .(•) ولو كان سيله سبيل الفسوخ لـعاد إلى الذي خرج عن ملكه. (وكانه)("') ابتداء عطية تثبت للزوع فيما فرض (صداقا له).(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { م وني (جهد): , لا عبرة؛ وفي (ج): فلا عبرة. }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ج): المقد. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ^) وفي (ج): المقد. } \\
& \text { 1) وني (ج): شبهـ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " (" } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

 وثانيها : قالهه ابن سريج(1) وأبو إسحاق المموزي، أنه كو لم يرجع البانع لضارب مع الـغرماء فيتضرد • وهنا في الصداق لا ضهد على الزوج إنا أخذ نصف ثيمة المهر • وعلى هذا لو كانت الزوجة مفلسة رجع بنصف الصساق زائدا . والجمهور منـوا ذلك وتالوا لا يرجع أيضا في حالة الـحجر(ه) عليها !لا برضاها ورضنى الـغرماء . (7) (A). زانُا لكان متهما أن يطلقها لأجل الزيـادة، بخلاف البانـع

1) وني (د): ولا.


 عصرهه وعنه انتشر الفقه الاشافعي ني مهظم الآناتي له موز لفات كثيرة قيل إنها تبلغ أريعمائح هصنف. ومنها: اللو دانع لنصورص الأشرانع، الاتقزيب بين المزني , الئافعي، اللود على البن دلود غي المقياس. تو غي دسعه اللاله سنة (7.
 (IVN/ p)
) (الحجر لغة: المنع. تقو ل: حجر عليه أي منهه من التصرنـو
 (l To/r


「
 الأحكام اللسططانية، أدب المدين والدنيا، اللحاوي غي الفعةه الشانعي، وعو كتاب

 (A

ورابعها : (قاله)(1) الإمام، أن الفسغ بالعيب وبالفلس يستند إلى سبب من أمل العقد . بخلاف الطلاق، فإنه تصرف في النكأع وقاطع لحكمه. وبيان هذا أن العقد يقتضي السعلامة من العيب عرفا، وأن لا يسلم أحد العوضين حتى

السابعة: رجوع (الوالد)(٪) فيما وهب لولده رفع لعقد الهبة من حينه كما في الفس .(8) وفروعه ظاهرة .

 فيه وجهان ذكرهما صاحب التخيص.(٪) ويظهر أنر ذلك في وجوب الفطرة عند
هلال شوال، ووجوب استبراء الجارية الموهوبة .(•)

التاسعة: إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة، فرهن الثمرة الأولى
') ' وفي (ب): قال.
rr ronr الظظر: الأشباه والمظائر لابن الو كيل「



> للزركشي ب/هو٪).
"
「) في صحة قبول العبد الهبد بغير إذن اللسيد وجهان: الحدعماله المنع لعدم دضاه بثُوت العلكن. والثناني وعو الأصح، أنه يصح لأنه الكتساب لا يمقب عوض
 ملك السيد قهرا فكذلك شهنا. (النظر: فتع العزيز
" ^)
"
 (الظظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللفات قا



بشرط القطع (غلم)(1) يقطع حتى حدثت الثمرة الثانية، واختلطت وعسر التمييز ، فإن كان ذلك قبل القبض انفست الرهن. (Y) وإن كان بعده فیيه قولان، (r) كما في نظيزه من اختلاط الثمرة المبيـة تجل القبض .(1) فإن قلنا يبطل الرهن ففيه وجهان حكاهما الماوردي : (أحدهما)(ه) أنه من حين الاختلاط كثلف الرهن فيكون رiهعا للعقد من حينه . والثtني : أنه يبطل من أصله، ويكون
(7). حدوث الاختلاط دالا عkى الجهالة في العتّ

وينبني على هذا أنه إذا كان الرشن مشروطا في بيع كان للبكنع الخيار في

العاششرة: الفست في النكاح بأحد الـعيوب كالفست في (الليع)(٪) فيما يتملت
بالصداق المعين. والأصح أنه من حينه أيضا .
 صاحب الليان وغيره• وحكاه الرافعي أيضا في/(!)" باب حكم المبيع تقل القبض . (والصحيح)(Ir)/(Ir) أنه من حينه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' هكذا في (ج) ؛ وفي بقيد النسخ: ولم. }
\end{aligned}
$$

r r


-) وني (ج): الحداهما.
(انظر: الحاوي (جMNT.
(
A "
 العقد وفسنخه. (الظر: مختار الصحالح ص •7ه ، المصبَاع المنير ص 1991، القاموس الـحتيط \& \&
") نهايد لوحة (11!) من نسخد (ب).



وكذك إذا وهب المريض مالا للوارث أو الأجنبي لم يسفه الثڭ، فللوارث نقضه بعد الموت. وهل هو رفع من أصله أو من صينه؟ فيه وجهان.(!) والله [سبحانه] (r) أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) زائدة في (ج) }
\end{aligned}
$$

## قــاعـدة（1）

يصح تكيف الحبد بما علم الله سبحانه أنه لا يوجد لـه شرط وقوع الفعل في وقته عند جمهور أصحابنا ．（r）وخالف إمام الحرمين والمعتزلة．（r）هكذا صور المسألة الآمدي（₹）وابن الحاجب．（0）وأكثر الأصوليين يعبرون عنها بأن المكلف بالفعل أو الترك، هل يعلم كونه مكلفا قبل（التمكن من）（٪）الامتثال أم （r） $\mathrm{r} y$

قال القاضي أبو بكر（＾）والغزالي والجمهور إنه يعلم ذلك ．（1）（1） وقالت المعتزلة（．）［إنه］（I＇）لا يعلم ذلك إلا بعد التمكن،（ir）وساعدهم
「「

 الإجكام ني أصول الأحكام، منتهى السول في علم الأصوله ومنالتصر في


「）وفي（ب،د）：التمكين من ؛ وفي（ج）：التمكين في． （ ${ }^{\text {l }}$
＾）هو القاضي أبوبكر هحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعرون بالباقلاني．
 مؤلفاته：إعجاز القر آن．الانتصار، المقنع في أصول الفقة
 الذهب
＂）انظر：نفس المرالجع في بداية القاعدة．
 ＂＂زائدة في（ج）．
r＂）قال أبو الحسين البصري عند بيان مذهب المعتزلة في القاعدة：ذهب شيوخنا رحمهم الله إلى أن الله عز وجل لم يعن بالأمر من يعلم أنه يمنع من الفعل． （الظظر：المعتمد 10．／1）．
(1). الإمام

قال الآمدي في آخر المسألة بعد تقريرها : إذا عرف ما حقفناه ، فمن أفهد صوم يوم من رمضان بالوتاع ثـم مات في أثناّنه أو جن وجبت عليه الكفارة على أحد تولينا؛ وعلى [القول] [٪ آلآخر لا ، لأنها إنما تجب بإلهساد صوم واجب ل ل يتعرضن كلنققطاع في اليوم' لا لـدم قيام الأمر بالصموم ووجوبه. (وكذلك)(٪) يجب على الحائض الشروع في صوم يوم عنم اللـه [تعالى](&) أنها تميض نيهـ . وأنه 'و قال : إن شُرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة فزوجتي
 (A). المعتزلة . وععى هذا كل ما (يرد(Y) من هذا القبيل ڤت: مسألة إفساد الصوم بالجماع إذا طرأ بعده في ذلك اليوم موت أو جنون، ڤيها قولّن لأصحابنا . وأصحهما عندهم أن الكفارة تسڤطط عنه لأن
 المرأة على القول بأن الكنارة تجب عنيها .(II) وتصحيحهم سشوط الكفارة جار على قول الإمام .(Ir) ولم يف الجمهود بمثتضى قاعدتهم الأصولية. .

(Ir أي بأنه لا يصـع تكليف المبد بها علم الله أنه لا يوجد له شرط وقوع الفعل في وقته-(رالجع بدلية شذه القاعدة.

لولكن هذه المساثل ترجع إلى قاعدة أخرى وهي قريبة المأخذ من هذه القاعدة الأصولية]،(1) وهي :

(وقد قال)(r) الإمام الغزالي رحمه الله في أثناء مسألة ستأتي: :(1) فيه
قولان مفهومان من كلام [الإبام الأعظم](0) الشافمي (رحمه الله تعالى).(1) (1) وقال الإمام: المكاتب عند الإطلاق هل (يجري)(>) عليه مكم المطلون أم لان
 وفيما إذا قال: زوجاتي طوالق، هل تطلق مطلقته الرجمية أم لوْ قال : وكان

( r) قال اين السبكي: (... و لا يَخفى انه حيث لا يططى المشرن على اللزوال حكم الزائل نهو القاعدة، فلا يسال عن سببه. وذلك كبيع العبد المريض والجانيء
 نهو موضع الككلام, وذيه مسائل ...) نم ذكر بیض المسائل التي تتفدع على . ذلك. (الظظر: لألثباه والنظائر لابن السبكي (ITV/)「
 -
C ' وغي (1): رحمه الله ؛ وفي(بهد): رضي الله عنه. ") وني (1): يطلق.
^
") النظر: الأشباه والنظائر لابن الو كيل Mr9/.
(1): كتح: وقد أجري هذا الخلاف في المكاتب في صور [آخرى]
 طريقان: [المذهب](r) المشهود القطع بعدم الحنث،(2) وهي طريقة ابن أبي هريرة. والثانية طريقة أبي إسحاق المروزي، أن المسأله على قولين من رواية الربيع.(0) والأصع عدم الحنث أيضا(י) .
 ! !لا الإمام، أو كالعبد حتى يجوز (للسيد ذلك)؟(^) فيه وجهان أصحهما (‥). (9)(9)

ومنها : التقاطه، وفيه قولان: أصحهما أنه يجوز كالحر • وقيل يجوز قطعا. وقيل لا يجوز قطها لأن السيد (ينتزع)("M) من العبد، و لا ولاية على مال (IY). المكاتب مع ما فيه من النقص
(I) (I)
(II) (I) (I)

「







^) وني (د): ذلك اللسيده بالتقديم والتأخير. "
 ") وغي (ج): يتبرع.

 ينبغي أن يخرع على الخلاف. واعترض الشيغ صدر الدين عليه بأن المسانلة معروفة في كتب الشافعي رضي الله عنه. ونص فيها [علىـ](a)، الجواز . قال :

 مولى أم سلمة رضي الله عنها (^) يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب منه.

> '
> r

「) هو الشيخ أبو الهباس، الحمد بن محمده بن علي بن مرتفع، نجم الدين المعروف
 مصنفاته: كفاية اللنبيه، اللمطلب العالي، النفائس في هدم الكنائس. رلد سند



8
-) هو المثيخ تقي الدينه أبو عمدو، عثمان بن عبد اللرحمن الكرديه اللشافعيه اللمدرون بابن المطلاع كان إلماما في الفقه والحديث، ورعا زالهدلا أخذ العلم عن والده، ولازم اللرالفمي حتى بدع في العلم. من بؤلفاته: بمرذة أنواع علم

 الالعكلام

(² ) وهو ما رواه نبهان مكاتب أم سلمد رضي الله عنها تال: سمعت الم سلمد تقول:


 (oor/r)
 العتق، باب المكاتب، الحديث (ror-) ^) هي الم المؤمنين، هند بنت ابي أمية رضي الله عنها. كانت عند أبي سلمد



والذي قالهه ابن الرفعة إنه رتب ذلك على القن.(1) فإن قلنا إن/(r) القن كالحر في النظر فالمكاتب أولى • وإلا فوجهان، ينظر في أحدهما إلى قولـه
 موجود في القن، وهو الحاجة في التكشف عليه لتردده في حوانُجها . فإن هذا


المؤمنين وفاة. (انظر ترجمتها في: تهذيب الأسماء واللغات قا ج ' القن: هو العبد إذا مُلك هو وأبوأه. (الظر: لسان العرب

r) نهاية لو حـ (1! )
r
اتفقت النسخ على ذكر هذه الآية، وليست هي المناسبة للاستدلال هنا. بل

 -「 (YY (Y) (YY): ومثل هذا التخريج في الشرع كثير.

ومن مساثل قاعدة: المشرف على الزوال :
إذا جنى الحبد المرهون، فقال المرتهن : أنا أفديه ليكون مرهونا عندي بالهداء وأصل الدين. قال الغزالي في الوسيط : !ن جوزنا الزيادة في الدين فلا كلام، وإن منعنا فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي لرضي الله

 وحكى الرافعي أُن الشافعي (رضي الله عنه)(؛) نص في المختصر على جواز ذلك. قال : وللأصحاب طريقان، أظهرهما القطع بالجواز لأنه من مصالع

 الشجرة ثمرة غير مؤيرة(A) فباعها واستثنى الثمار لنفسه، ،هل تحتاج إلى شرط القطع؟ (ونيها)(") خلاف سبق .(") وقد صحع الرافعي في المسألة [في]") موضعها أُنه ע يجب اششتراط القطع فيها، لُنه في الحقيقة استدامة (ir). ملك

> ' (
> r وفي (ج): الشرنـ
18) وني (ا)
*) الظر: فتح العزيز .
"
^) مؤبرة: أي ملفحة. تقول: أبر النخلة أي لقحها وأصلحها. وتأبير النخل يكون بأن يؤتى بشماريخ نحال النخل فتنفض فيطير غبارها إلى شـاريخ الأنتىى.

"

" (") ساتط2 في (I).


وذكر الإمام في النهاية القولين وأنهما يتخرجان على هذا（الأصل）．（1） ثم قال ：ومن نظائر ذلك أن الرجل إذا دبر عبدا فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة، ، فمعلوم（أنهم）（r）（r）
 العتق فالولاء لمن؟
فعلى قولين ：فإن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة．．وإن لم يجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى قال ：وهذه المسألة تنبني على أن تنفيذ الوصية إجازة وليس ابتداء عطية．فإنا لو جعلنا التنفيذ ابتداء تبرع من الورثة لم يختلف قولنا في أنهم المعتقون．ثم كنا／（7）نقول لابد من إنشاء العتق فيه．［وإن جعلنا التنفيذ إجازة فالقول في الولاء مضطرب عندي．فإنهم إن لم يحتاجوا إلى إنشاء العتق］（v）فأي معنى لصرف الولاء إليهم؟ فالهتق（نفذ）（＾）على حكم التدبير الماضي．ولكن الأئمة نقوا قولا آخر أن الولاء للورثة لقوة سبيهم، ونزلوا

 فهل للمشتري وطء الجارية المبيعة؟ قال الرافعي ：فيه وجهان، أصحهما نعم لبقاء ملكه．وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان، وأولى بالتحريم لأنه

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ا): للأصـل } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 } \\
& \text { \& ) هكذا في (ج)، وفي بقيد النست: فإذ. } \\
& \text { ") وفي (د): فروهد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (¹ ) } \\
& \text { ^) } \\
& \text { " } \\
& \text { •) وفي (ب): يتخالفا. }
\end{aligned}
$$

## مشرف على الزوال .)

ومنها : إذا بُّ الحنطة المفصوبة وتمكن منها العفن السادي .(Y) وفيه
 الأخرى، أنه يجعل كالهالك ويفرم بدله لأنه مشرف على التلف، ولو ترك بحاله لفسل فكأنه هالك . وطردوا ذلك فيما نو جعل من الحنطة هريسة(ه) أو
 (9). يرهه مع أرش النقصان وذكر اللبندنيجي (W) قولا آخر أنه يتخير الـغاصب بين أن يمسك ذلك
(1). ويفرمه، وبين أن يرده مع أرش النقصمان


(r كالهلالك ويغزم بدل كل مغصوب من مئل أو قيمة، لانْن مشُرن على التلف
 (الطريقد الأنخرى. (الظر: نتح العزيز (YQ/II). 8) وفي (بهد): أحدهـا
-) الالهيسة: من الهانرس وعو الالدته يقال: هرس اللشيء هرسا أي دقه وكسره. وسميت بذلل لأن اللبر اللذي عي منه يدت ثم يطبخ. (الظظر: لسان العرب


(V
^) (المصيدة: من عصده الي لواله وحي دقيق يلتّ بالسمن ويطبخْ وسميت عصيدة

flov

 ورعا صالها من أكبر أصحاب الثشيخ أبي حامده وعلق عنه تعليقة مشهو رة.

 ") نسبه الى البندنيجي اللرالنعي ني فتع الهزيز
(1). وفيه قول رابع نقعه الـغزالـي أن المالك يتخير بين ذلك ثم قال الرافعي آخر الفصل : ومن صور هذا ما إذا صب (لماء في الزيت
(r). وتـفنر (تخليصه)(Y) منه فأشرف على الفساه (r) وعن الشيخن أبي محمد(8) تردل في مرض الـعبد (المغصوب)(م) إذا كان
 المريض المينوس (منه)(1) قد يبرأ ، والعفن الساري غي الحنطة يفضي إلى (i.). الفساد
 (IY). طريقان: أصحهما القطع بالصحة إذ قد يـفغو المستحق عنـ

1) انظر: فتح العزيز و\&
r
r





) "
( ( ( ^) الاستسقاء: مرض يصيبب اللبطن. يقال: سنقى بطنه والستسقى بطنه أي حصل
 ( )
 "


والثاني إثبات ثولين.(1) وقالوا في رهنه إنه مبني على بيعه. إن لم يمح الييع فالرهن أولى، وإن صح/(r) فهنا قولان .
 فيهما. لم أر فيه خلافا .(צ') وكان ذلك لتوقع الإسلام من المرتد والشفاء في

 كان رطب بدين حال صح• و! الالجل ولم يشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فقولان: الآصح عند العراقيين أنه



' (' يمنع صحد البيع كالز كاة' والثاني أنه لا يمح اللبيع لأن حن الهجني عليه
 (IM)

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

8) نسب اللافنمي المى الثيخ أبي علي وجها بأنه لا يصع بيع العبد المرتد تخريجا من الشلاف في المبد اللجاني. وقال النووي: وني وجه لا يصح كالجاني. (الظظر: نتح اللمزيز (M/A) "
 ( ${ }^{\text {( }}$ ^) ")
 ") وني (): للأول.
 r|") وني (1): للأجل.
(1). وأولى بالصحـة

ومنها : لو كفن الميت في كفن مغصوب أو مسروق ودفن، فهل ينبش(r) لرده؟ فيه ثلاثة أوجه: صحع الرافعي والنووي النبش لأخذه .(٪) والثانتي يجوز ذلك بل يعطى صاحب الثوب قيمته، لأنه صار كالهالك بـخلاف الأرض المغصوبة. ولأن خلع الثوب أفحش في هتك (حرمته)(\$) من رد الأرضف، قاله
 وبه قطع القاضي أبو الطيب(Y) وابن الصباغ وغيرهما.(A) (ونقكه)(9)
(الظظر: فتح العزيز .



 (1) وني(بهد): الحرمة.
-) هو إبو القاسم، عبد المزيز بن عبد المله بن محمد اللدالمي، هن كبار فقهاء




ص 11-19).

1) عو القاضي إيو حامده الحمد بن بشد بن عالمر المروروذيه الالشانعي. كان يعتبر عالم البصرة في عصده، وعنه أخذ العلم نقهازها. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني، المجأمع في المذهب. (انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء , واللفات تاعج




 ^ 1) وني (ج): ونقل.

الشُيخ أبو حامد عن الأصحاب مطلقا ، وكذلك المحاملي،(!) (واختارا)(\%) لاُنفسهما الثڭلث؛ وهو !


1) عو أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، الاشافعي المعروف بالمحالملي. تفقه على الشيخ أبي حامده وله تصـانيف مشهوردة. منها: اللباب



「) وغي (ب): واختاراهـ

) وفي (ج): وصححت
-) هو أبو عبد اللله، اللحسين بن علي بن الحسين الشمافعي. درس في نظاميد



「) وفي (ج): نص.

V مجهع على جلالته وفضله. أقام بدمشت مدذ يحدث ويلدس الالفقه ويفتي، ويدعو اللى اللزهد واللسير على نهج السلف. تفته على الـلى الفقيه سليم بن أيوب




وقد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، وهي :

أن المتوقع كالواقع. أو يقال : ما قارب الشيء هل هـ يعطى مكمه؟(1) وكل (منهما)(٪) أعم من العبارة المتقدمة. وفيها أيضا صور :


 هريرة والآكثرون المنع أيضا (حسم)(1)، للباب.(י)
وبنها: إذا حجر على المفس بديرن لانيون حالة وعليه أيضا ديون مؤجلة، فهل

 (r) وفي (ج) منهم.
r
 -
") نهاية لوح2 (117) من نسخة (ب).

V التي لا تحيض من صغن إو كبر. (النظر: الزالهر في غريب ألفاظ الشانمي بح

^)
 أن العدة تجب على المغيرة والآيس2 وإن كان القمد الأحلمي الستبراء الالحمr.
 ") وني (ج) حسبها.

") لالن المقصود من التأجهيل التخفيف ليكتسب في مدة الأجل ما يقضي به. وهذا الالمقصود غير ثابت ، بخلاف صورة الموت التي قاس عليها المحاب القول الآخر حيث يبطل توقع الاكتسابـ والقول الثاني: أنها تحل بالحجرد، لأن الحجر يوجب تعلن الدين بالماله فيسطط الأجل كالمتوفى. (الالظر: فتح العزيز
fr.va.

ومأخذ القول بالحلول（توقع）（י）تلافها على الفرماء بالفلس إذا حت،
(فتنجبر)(r) حقهم بالمضاربة الآن مع الغزرماء .(r)

ومنها ：إذا كانت الديون مساوية لماله وهو غير كسوب، أو（لايفي）（£） كسبه（بنفتهه）（ْ）ونفقة عياله، أو فيه تبذير، فقد ظهرت عليه أمارات الفلس ． فهل يحجر عليه في الحال؟ نيه وجهان، أصحهما عند العراقيين المنع．（י）
 فيما إذا تسلم المشتري المبيع وكان الثمن مسه في البلد، أنه يحجر عليه في المبيع وجميع ماله مع أنة فيه وفاء بالثمن ．（A）وتال الإمام：إنه المختار عند الأنمة．（1）قال ابن الرفعة：يظهر أن يكون مادة الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم وقد أجرى كثير من الـعراقيين الخلاف فيما إذا كانت الديون أقل، وكان يغلب على الظن（انتهاؤها）（1）إلى المساواة ثم الزيـادة على قرب لكثرة（1I））

「 「
 بحجر علهي كيلا يضيع ماله في النفقة．والثديون إلذا ساوت المال فستزيد عن
قريب. (الظظر: فتع المزيز -
(V ) ساتط2 في (1).
＾）
「 「
（

「＂）وفي（ب）：الاتفات．
rr اتظر：نفس المرجع•

ومنها : إذا قال لأريع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع. فإذا جامع (ثلاثا)(1) منهن صار موليا عن الرابعة.(٪) وهل يكون موليا عن كل واحدة منهن (ويوقف)(「) لها؟ نقل المزني عن الشافعي ذلك واعترض عليه.(£) وذكر جماعة أن هذا هو أحد القولين في القديم، وقوله (الجديد) (0) ما تقدم أولا . وابن الصباغ حكى القولين عن الجديد.(7)وحاصل الخلاف أنه إذا كان وطء الواحدة لا يتعلق به حنث ولكنه يقرب منه، فهل يصير به موليا؟ (فيه)()، القولان، وأصحهما المنع .(^) وهو نصه في الأم.(9)

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وني (ج): ثلاث. }
\end{aligned}
$$

r) وفي (ب): يتوقف ؛ وني (ج): توقف.
 الجماع بكل حال نهو بها مول. وقد زنعم أنه مول من اللرابعة الباقيد، ولو وطثها وحدها ما حنث فكيف يكون منها موليا؟ ثم بين ذلك بقوله: لو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء. والقياس أنه لا إيلاء عليه حتى يطا ثلاثانا، فيكون موليا من الرابعة لأنه لا يقدر أن يطأها !لا حنث. وهذا بقوله أولىى)اهـ. (انظر:

"
「

(انظر: الأم ه/
-) نهاية لوحة (99) من نسخة (ا).





1 النفاس: من اللنفس وهو الدم , والبداد بالنغاس ولادة الـدرأه، غاذا وضعت فهي
 (Y70/Y
r (
「) هو الشيخ أبو علي الطبريه وتد تقدم

")
「) العتيد: من عتد اللثيء عتادا أي حضد. والعتيد هو المحاضر المهيا. (انظر:

 . $\mathfrak{x i /}$
")

## فـصــل

(يعترض) (1) على الأهلية(「) (ما)() يمنع من التكيف بالأحكام الخمسة،
 والإكراه(V) .
والأصل في ذلك (حديث)(^) ابن عباس (9) رضي الله عنهما أن النبي

') وفي (ج): قد يعترض.
 واصطلاحا: صلاحيد الإنسان لوجوب الحالاحقوق المشروعة له وعليه. (الظر: لسان

(r) والتحبير (ب، ج/: بما.).



 أراد الصواب فصار إلى غيره. والخاطئ بن تُعمد لما لا ينبغي. (الظر: لسان
العرب ا/ /0ـ77).

V الإكراه لغة: من الخُره، وهو الإياء والمشقد تُكُلَّهُا فتحتملها. تقول: أكرهته أي حملته على أمد هو له كارهن علـد / واصطلاها: حمل الغيد على أمر لا يريد مباشرته بتخويف يقدر الحامل على إيتاعه ويصير الغير خائفا به. (انظر: لسان العان العرب (IVY (IVY).
^) وفي (ج): حيث.
9) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الصحابي الجليل، حبر الأمة وترجهان
 وتوفي النبي يُّ心ِّ وعمره ثلاث عشدة سنة. روى (177) حديثا. توفي رضي


*) نهاي2 لوحة (1ڭ7) من نسخة (د).

عليـه) . لرواه ابن ماجه ،(1) والدارقطني(r) بإسناد حسن،(r) وصحصه الحاكم(8) (0). في المستدرك
 (وهذا) (V) الحديث لا بد فيه من مقدر ليستقيم الكلام به . وهو المسمى في كتب الأصول بالمقتضى .(^) وهو كثير في الكتاب والسنـة . كقولـه تـعالى : لا خرمت
 وابن ماجه: هو أبو عبد الله، محمد بن بن يزيد بن مان ماجه القزويني، أحد الأئمه في علم الحديث. ورحل كثيرا في طلب علم الحديث. من مؤلفاته: سنن ابن ماجهن،

 r (r هو الاممام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدار الارتطني الشانعي. إمام عصره في علم الحديث، وأول من صنف القراكيات ون وعثد لها أبوابا. من مولفاته:

 (「 8) هو أبو عبد الله، محمد بن بن عبد الله بن حمدون بن نعيم الضبيـ من أكابر
 وتال عنه الذهبي ني الميزان: هو شيعي مشهور ر بذلك من غير تير تعرض للشيخين. من مؤلفاته: المستدرك على الصـيريحين، تاريخ نيسابيور، تراجم



 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه
 ^) المقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. أي هو المقصود اللمتكلم الذي يتو قف صدق الكالام أو صحته شرعا أو عفلا على تقا تقديره. مثل تقدير رفع
 الفقه الإسلامي

 لا يتوجه إلى تلك المعاني، بل إلى الأحكام المتعلقة بها ．فإن كان سياق الكلام
 أمهاتكم）، فإن السياق］（\＄）يقتضي نكاح أمهاتكم（0）إلى（آلخرها）．（1）وكذلك

 المتقدم（＂）، فإنه يحتمل أن يكون المقدر حكم الخطأ والنسيان، أو إثم الخطإ ، أو لازم الخط！ونحو ذلك، فهل يعم الجميع في الإضمار أم لؤه اختار［الإمام］（י）فخر الدين الرازي（＂）أنه لا يقدر الكل للاستغناء عنه
r) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي Y INY.
－）ثال ابن جرير الطبري في معرض تفسير الآية：ترك ذكر النكاح اكتفاء بدلالة
「）وفي（ج）：احزه

＾
9）تقدم في ص
＂）
＂）هو أبو عبد الله، محمد بن عمر بن حسين بن الحسن الرازيه الشافعي．الدلقب

 نقصده الطلبد من ساثر البلاد．له تصانيف كثيرة ومشهورة، منها：التفسير
 ترجمته في：وفيات الأعيان \＆EN\＆، طبقات ابن قاضي شهبد الذهب OTV، طبقات ابن هداية الله ص ط17）．

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية (Y). } \\
& \text { (r) سورة النساءه، الآيد (Y) (Y). } \\
& \text { ¹) }
\end{aligned}
$$

وتكثير مخالفة الأصل، إذ الضرورة تندفع بواحد ．ثم أورد عليه أنه ليس ！إمار أحد اللفظين أولى من الآخر．فإما أن لا（يضمر）（1）شيء أصلا وهلا وهو （r）．باطل لأنه يعطل دلالة اللفظ، أو يضمر الكل وهو المطلور（r） وتوقف الآمدي（لتعارض）（）المحذورين، وهما ：（الإجمال）（）إذا قيل بإضمار حكم مّا ．（وتكثير）（ه）الإضمار إذا قيل بالتمميم مع الاستفناء عنه （1）．بواحد
（v）．واختار ابن الحاجب عدم التعميم ورأى أن التزام الاججمال أقرب） وحكى الماوردي في الحاوي عن الإمام الشافعي（رحمه الله）（＾）أنه قال في （9）،（الأم في قوله تحالى ：．． الآية：إن تقدير الآية（فمن）（י）كان［منكم］（＂）مريضا فتطيب أو لبس أو

「）الظاهر أن الآمدي يميل اللى وجوب إضمار البحض ثم التوقف في تعيين ذلك البحض، حيث قال：．．．وإذا كانت أحكام الخطل والنسيان متعددة، فيمتنع إضمار
 فوجب الاككتفاء به، ضرورة تقليل مخالفد الأصل．ثم ردّ على الاعلى الاعتراض الوار الوارد على هذا بقوله：قولهم ليس إضمار البعض أولى من البحض إنما يصح الْ لو لو


＂
^) وفي (ج): رضي الله عنه.
٪) سورة البِقرة، الآَية (197).
-" وفي (1): إن من.
") ساقْطد في (د).

> ') وفي (ا): يضمن.
> r
> 「
> 1 ) وفي (ا): للإجهال.
> ") وني (د): وتكثر.

أخذ ظفره لأجل مرضه أو به أذى من رأسه فحلقه ففدية من صيام.(1) وقال في الإملاء: ليس هذا كله مضمرا في الآية، وإنما الذي تضمنته حلق الرأس (r). والبقية مقيس عليه

فيؤخذ من هذا اختلاف قول (الشافعي) (r) في أن المقتضى لـه عموم، (لأنه)(8) قدر في الأم جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها، ومنع ذكك في الإملاء. والذي يقتضيه النظر أن القول بالتعميم أولى، لأن المحذور في الإجمال المستمر أقوى منه في تكثير الإضمار، لاسيما والإضمار متفق على التزامه في مواضع والمجمل(ْ) مختلف في وجوه.
 أثمانها). . أخرجه مسلم. . (V) فإنه يدل على إضمار جميع التصرفات (المتعلقة)(^)


「) وني (ا): للشافعي. ¹) وني (ا): لأته.
© ) المجمل: هو اللفظ المتردد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح لأحدها لا لا لا لا لا لا
「) نهاية لوحة (IVV) من نسخد (ب)
V ) الظُ: صحيح مسلم بشرح النوري (V/II): كتاب المساقات، باب تحريم بيع

 الحديث (جYY).
ومسلم: هو الابمام مسلم بن الحجاج
 في طلب العلم. من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن مؤلفاته:

 (الأعيان ه/ 198). ^) وفي (د): المعلقة.

بالشحوم (في)(1) التحريم، وإلا لما لزمهم [الذم](r) ببيعها . فإذا عرف ذلك، فالكلام على هذه الأمور الثلاثة فيما هو جار مجرى القواعد

يتضمنه فصول :

## [الـــــصـلـ](r) الأول

في تقسيم الأمود المنسية (والتي)(8) تقع عن خطإ، وهو أن (متعلقها)(®)
على ثلاثة أقسام:
[القسم] (ף) الأول: نسيان العبادة المأمور بها رأسا أو الخطأ فيها ، كما إذا ظن أن عليه صلاة معينة فصلاها ثم تبين أن التي عليه غيرها . أو ظن (v). طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته

فهذا القسم على ضربين :
أحدهما: أن تفوت المصلحة التي شرعت لها العبادة و لا (تقبل)(A) (A) التدارك، كالجهاد والجمعة وصلاة الكسوف(9) ونحو ذلك. فهذه وأشباهها تسقط بالفوات و لا يشرع تداركها بأعيانها . والمؤاخذة بها (مرفوعة)(.) بالخط!
' '
「
「
٪) وفي (ج): والذي.

1)

V (V) نحينئذ عليه أن يستأنف وضوء ويعيد كل صلاة صلاها بعد مهاسته الماء النجس. (الظظر: الأم ^) وني (جهد): يقبل.

 ,الكثير في اللغد أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقهر. (الظر: لسان
"(1) العرب (1): من نوعه.

## (r). (والنسيان)(") لدلالـة الحديث)

وثانيهما : ما يقبل التدارك لتحصيل مقصود الشارع من مصلحة تلك العبادة، كمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو كفارة أو نذرا فيجب عليه تداركه بالقضاء . (r) وكذلك من أخطأ في ششيء منها ، (كمن)(ף) تيقن أنه صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة /(0) على الأصح ،(1) ومن توضأ بماء نجس فيعيده ويـعيد ماصلى به ..(Y) والمرفوع في هذا الضرب إنما هو الإثم والمؤاخذة ؛
 (1) .).

القسم الثاني : المنهيات عنها لنواتها إذا فعلت على وجه الخط! النسيان)،(9) وهو أيضا ضربان: أحدهما : ما لا يتضمن إتلاف حق الغير كمن نسي نجاسة طعام لـه فأكله، ، أو جهل كون هذا الشراب خمرا فشربه وتحو ذلك، فلا شك أنـه لا يتملق به

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

()
( V

 كتاب العساجلد، باب تضاء الفائتة، الحديث ( ( ) ). 9 وغي (بعد): والنسيان.

هنا إثم، و لا حدل") و لا تعزير(") لنسيانه (المعذور)(") فيه، و لا تدارك في هذا لأن المنهي عنه إذا وقع لم يمكن رفعه. وما شرع فير في تعاطيه من الحد
 يكون في حالة الذكر (والعمد)(م) دون النسيان والخطب! .




' ' اللحدّ لغد: الفصل والمنع، و حدّ السارت وغيره: ما ينهعد عن المعاودة، ويمنع

وشرعا: عقربة مقدرة زجر اللله بها العباد عن ارتكاب ما ما حظر، وحثهم بها على

「) التعزير لغة: التأَيب، وأصله من العزر وهو المنع. ومنه ترله تعالى في سوردة
 وشرعا: هو التأذيب على ذنب لا حد فيه و لا لا كفارة. (انظر: لسان العرب
 (أحكام المقر آن「") وني (1): العذور. 8) هكذا في (ج) ؛ وني بقيد النسخ: زالجرا.

 "

") وني (ج): الجو ائز.


ويتركب من هذين（الضربين）（1）ثالث، وهو ما كان من المنهيات له جهتان
 فإذا（8）قتل خطأ（فلا）（0）إثم عليه ．والقصاص الذي شرع زاجرا ساقط عنه لما تقدم ．（7）والضمان بالدية لا يسقط لأنها كبدل المتلف الذي فوته ، وهو
 التحفظ．
والتحقيق أن وجوب الدية والكفارة من باب خطاب الوضع وربط（الأحكام）（1）（1） بالأسبְب، ل من خطاب التكيف؛ بدليل وجوب الدية على（عاقلة）（1＂）المخطئ
 في（تتل）（r）＂الخطإلا ينافي رفع الإثم عن المخطئ •

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' ' وفي (ب): الصورتين. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }{ }^{\circ} \text {, }
\end{aligned}
$$

「）أي من أن الزجر يكون لحاللح الذكر والعهد دون النسيان والخطلا．راجع ص 9 （9．
「) وفي (ج): الآدمي.
＾） ＂
＂）وني（الهد）：الحكم ！وفي（ب）：الحكم عليه．
＂）وفي（د）：العاقلة．
，والعاقلد لغة：من العقل أي الدية．يقال：عقل القتيل أي وداهه وعقل عنه أي لزمته دية نأداها عنه．وسموأ بذللن لأنهم يدفعون الدية عن الجاني الجي ويمنعونه من بطش اولياء القتيل．
وشرعا：هم العصبد ما عدا الأصل والفرع عـلم وهم القرابد من قبل الأب الذين
 مغني المحتاج 1 （90／2）．
r｜）وفي（ج）：الصبي والنائم، بالتقديم والتأخير．「

ومثل هذا الوطء أيضا ، (فإذا)(1) أبان نوجته ثم نسي ذلك فوطئها ، أو
 زوجته ووطئها خطأ، فلا إثم [عليه](8) في هذه الصورة وما أشبهها .(0) و لا لا يتصف هذا الوطء بحل و لا حرمة، و لا حد فيه إذ الخطأ والنسيان لا لا يحتاجان إلى زجر عنهما . ولكنه يلزمه ضمان و الوا وأتلفه من البضع بمهر المثل

ومن هذا القسم أيضا يمين الناسي والجاهل، إذا حفل على شيء أنه يفطله في وتت معين ثم نسي اليمين ولم يفعله في وقتّه. وكذلك لو حلف بالطلاق أو العتاق على شيء أنه لا يفعله ثم نسي [يمينه](%5E) ففعله، أو جهل أن هذا هو المحلوف عليه. أو حف على غيرن أليره أنه لا يفعل شيئا وأعلمه بيمينه وكان المحوف عليه ممن يبالي بيمينه وينكف بسبيها، ، ثم فعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، ففي الحنث بذلك قولان؟(1) (1) رجح كلا منهما مرجح
 وقطع الغزالي في الوسيط بأنه إذا تصد (بتعليق)(1') الطلاق هنعها عن المخالفة فنسيت لم تطلق، لأنه لم يتحقق مخالفة (r) (r)

') ' وني (بَج): ما إنا.<br>「") زائدة في (ب)<br>「) وني (ج): وطأها.<br>8)<br><br>") وني (ج): جائز.<br><br>(1) (1)<br><br><br>") أي المتقدم ني ص غ^م.<br>"ا") وني (بهد): بتعلق.<br>

## (1). قال الرافعي : ويشبه أن يراعى معنى التمعيق ويطرد الخلاف (r). وقال في الروضة : الصحيح قول الغزالتي

 القسم الثالث : نسيان الشعوط المصححة للعبادة بالترك لها ، أو المغسىة للعبادة بالفعل والـخط! في ذلت . وهو أيضا على ضربين : أحدهما: أن يتعلق الخطأ أو النسيان بالمأمورات التي وجودها شرها في صحة الععبادة ، كالوضوء والـفسل مثلا إذا نسيهما ، أو اجتهل ثم تبين الخطأ يترتبان على من أقدم على الـعبادة من غير شرطها . وتجب إعادة الصعلاة تداركا

للمأمور به ،(\%) لأن المقصود من تحصيل مصعحته لم (يوجد) .) (7)
 كالكلام ني الصبلاة (والأكل)(A) في الصوم ناسيا أو جاهلا بقاء الـعبادة ونـو ذلك ه فلا تبطل بذلك على هذا الوجه لأنه لم يقصد إفسادها . ولدخول/(٪) ذلك



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 الظظر: نفس الـمرجع. } \\
& \text { r } \\
& \text { (r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ) } \\
& \text { r } \\
& \text { ^) وني (ج): الو الأكل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () } \\
& \text { " (" وني (بعه): ثباته. } \\
& \text { (r) وغي (ا): معتقد. }
\end{aligned}
$$



 （1）．أطعمه اللـه وسقاها）
لكن استثني من ذلك الكلام في الصلاة، وكذلك（الأفعال）（r）المنافية لها ، إذا كثر جدا فإنه يبطلها على الأصح وإن وقع على وجه الخطب！والنسيان، لأن
 （اجتناب）（8）الغالب من المشقة ．

نوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه．
 اليدين، نقال：أنسيت ام تصرت؟ فقال：＂الم أنس ولم تقصر＂، قال：بلى قد نسيت．نصلى ركتين ثم سلم، ثم كبد فسجد مثل سجو دهد أو أطول، ثم رنم

 السهو، باب من يكبر ني سجدتي السهو، الحديث（1YY9）．وصحيح مسلم بشرح النووي（o（\％$/$（TR））：في كتأب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث（ovr）（ه）
وذو اليدين：هو الخرباق بن عمرو السلمي، من بني سُليم．كان ينذل بذي


 الصيامه باب الصاثم إنا أكل أو شرب ناسيا، الحديث（الياري（19rr）．وصحيح مسلم


$$
\begin{aligned}
& \text { الحديث (1100). } \\
& \text { 「) وفي (1): للأنعال. } \\
& \text { 「") وفي (1): والشيء يعفا. } \\
& \text { 8) وني (1): انتيار. }
\end{aligned}
$$

وألحق لبه](") بعض الأصحاب الأكل في الصوم أيضل، والمحيح أنه لا
فرق نيه بين القيل والكير لانه لا يندر الكثير فيه، بخلاف الالفعال الكئيرة في
(r). الصبلاة
 [لبل] (8) هو قول. (0) ومأخذ الصحيح(") في عدم التفرقة بين العامد والناسي

 على وجه ليس لانه رتب المؤاخذة على الخطب والنسيان، بل لأمر آخر . وهذا كله إذا لم يكن [لفلك] (י) من قيلل الاتتلاف، فانٍ كان منه كتقل الصيد

> ( )
> (r) الظظر: المجهوع
> r) مكذا في (اله وفي بيديد النسخ: لأنه.
> 8
 سبب معلق به وجوب اللقضاهِ، فأثبه الفوات ني المستواء عمده وسهوه، وتجب
 عايه، لأن الححع عبادة تتعلق الكفارة بالفسادها فيختلف حكمها بالعا بالعدد والسهر كالصور ويفارت الفوات لأن الفوات يتعلق بارتكاب محظرد. (انظر: فتح العزيز

") قلت: المحيح غنا يقابلم الأصح. نمراد المولف بالمصيح هو القول بأن جماع الاليحرم ناسيا يفسد ويجب به الالقضاء والكفارة. ويقابله اللقول الآخدر الذي هو الالصح، وهر القور بأن جها ع المحرم ناسيا لا يفسد. والله أعلم. r
 ^) عذا المأحذ نسبه النوري (لـى السرخسي ني الفرن بين جماع المحرم ناسيا وجماع المانم ناسيا، حيث يجب القضاء والكفارة في الأول علم الصحيح دون (الثاني. (الْظر: المجهو ع

1 ")

في الإحرام أو في（الحرم）（＂）وحق الشعر وتقليم الأظفار في حالة الإحرام مخطنا أو ناسيا في ذلك، فلا تسقط كفارته لما سبق أنها من الجوابر وهي لا ولا ولا
 مع النوم والصغر（أو الجنون）．（٪）
وقد اختثفوا في صور هل يكون النسيان أو الخطأ فيها عذرا أم
 الماء في رحنه（＂）فتيمم وصلى ثم ذكره．（Y）ومنها نو صلى بنجاسة لا يعفى عن مبثلها ناسيا لـها الفاتحة في الصللاة．ومنها إذا رأوا سوادا فظنا الخوف ثم بان أنه لم يكن عدوا．ومنها إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا．（1）（＇ومنها إذا صلى إلى غير جهة＇القبلة بالاجتهاد ثم تيقن （i．）．

ومنها إذا اجتهد في أحد الإنائين فظن طهارة أحدهما فتوضأ（منه）（1＂）ثم

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { ( } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 8) }
\end{aligned}
$$

＂）منكسا：من نكس اللشيء أي قلبه على رأسه، تقول نكسته أي قلبته．ومنه قيل



 （الظظر：المصباح المنير ص مر）
（
＾
「) اتظر: المجهوع
＂） ＂）هكذا في（ا）، وفي بقيد النسخ：به．

 ومأخذ القولين أن هذه (الأشياء)> ه
 المصطحة منه . أو أنها من تبيل المناهي كالأكل والكلام في "الصلاة فيكون ذلك عذرا في تركها . والآول أظهر .(1) واللـه أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •) وني (1): للّشياء. } \\
& \text { r) عكذا في (ج)، وني بقيد النسخ: عي من. } \\
& \text { 「 }{ }^{\text { }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9^) }
\end{aligned}
$$

## ويعبر عن هذه المسائل وأشباهها（بما）（1）يتضمن قاعدة، وهي：

## كذب الظنون

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام：

 تبين أنه（صادف）（٪）قبل（الوقت）（٪）．＾＾）ومن ظن ظهارة الماء فتوضأ به ثم
 ومن أدى الزكاة من مال يظن حله（فتين）（＂）أنه لغيره．（1r）
＇＇＇هكذا في（）؛ وفي بقية النسخ ：ما．「「

©＊انظر：قواعد الأحكام（「 「 وفي（بهد）：صادق．「 ${ }^{\text { }}$
＾）نمليه أن يعيد الصطلاة في الوقت إن أدركه، وإلا فقولان؛ والمشهور وجوب
الإعادة．（انظر：دوضد الطالبين（YQv／）．
＂）＂ （lav／1 ع）
 روضة الطالبين（tov／）． ＂）وفي（د）：فبين．


وكذلك من عجل الزكاة على ظن بقاء الفقير بصفته إلى (تمام)(") الحول فاستغنى أو مات قبل الحول لم يجزنُه. وكان لـه الاسترداد إذا (بين)(r) أنها (r). زكاة معجلة ومن ظن بقاء (الليل)(£) في الصيام فتسحر ، أو غروب الشمس فأفطر ، ثم تين خلاف ذلك ."(®)
ومن اعتكف فيما يظنه مسجدا ثم بان أنه ملوك لـ يصح اعتكافه .) (1) ومن نذر هدي شاة معينة أو الأضحية به على ظن أنه يملكها ثم تبين أنها لـغيره لم ينعقد نذره .
وكذك من أوقع عقد بيع أو غيره على عين يظنها ملكه فأخلف ظنه لم يصح، أو تزوج بمن يظنها خلية عن الموانع فلم يكن كذلك لم ينعقد له عليها
 ومن صور هذا القسم ما اذا أنفق على الباتن (الحائل)(9) ظانا حملها ثم تبين خلافه فإنه يسترد ذلك(1) ./(1') وشبهه الرافعي بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه (ثم بان)(F) خلافه، وما إذا أنفق على ظن إعنار ولده فبان

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8 }
\end{aligned}
$$

-) الصحيح في المذهب الن من أكل ظانا غروب النمسس فبانت طالعة الو ظانا الن الفجر ثم يطلم فبان طالعا صار مفطرا ولزمه القضاء. (الظظر: قواعد الأحكام

 ( C

") وني (ج): الحامل.

") نهاية لوحة (1E9) من نسخة (د)
"

يساره.(1) وسثل القفال(r) لرحمه الله تعالى](r) عن دلال باع متاعا (فأعطاه)(8) المشتري شينا وقال : وهبته منك فقبله، فقال : إن ظن أن عليه أن يعطيه ويهب (منه)(ْ) فكه الرجوع و لا يملكه الدلال، لأن أجرة الدلال على البانع. (1) وإن
 والقسم الثاني: (ما)(^) يترتب فيه على الظن الخطب (مقتضاه)(!) . وفيه

منها : إذا صلى خف من (ظنه)(") متطهرا ثم تيين أنه كان محدثا فإن
 والأنوثة أنها لا يخفيان غانبا ، بخلاف الطهارة والحدث. ومنها : إذا رأى المتيمم المسافر ركبا فظن أن معهم ماء، فإن (تيمه()(r)"
(1 1 r) هو أبو بكر، عبد الله بن أحمد بن عبد الله المدوزي، المعروف بالقفال. من كبار نقهاء الشانعيد في عصره. كانت صناعته في اول أمره عمل الأتفال ثم أقبل على دراسد الفقه حتى صار إماما فيه يقصده الطلبد لدراسي الفقهـ من مؤلفاته: شرح دروع البن الحداد المصري، شر ح مختصر المذني. توني رحمه
 طبقات لين هدايد الله ص (1r\&).「) زائدة ني (ج)
 " ${ }^{\circ}$ وني (1): مني.个
(V) النظر: روضة الطالبين (VNA)
^) و وني (ب): مها.
") وني (ج): ومقتضاه.
") ") وني (): يظنه.
(I) (I)
 نطريقان: الصحهـا أنها صحيحة. والثاني: ان في صحتها قولان، والمنصوص
 "ا") وفي (1): نيمهـ.

يبطل وإن لم يكن معهم ماء لأنه توجه عليه الطلب منهم • وإذا توجه عليه （الطلب）（1）بطل تيمهه ．（r）بحلاف ما اذا تيمم الجريع ثم ظن قبل（الصبلاة）（r） أن جرحه برى：فكشف اللصوق فإذا هو لم يبرأ ،（فإن）（\＄）（و）تيممه لا يبطل لأن الطلب لم يتوجه عليه، وتبين خطأ ظنه فلا أثر لـه ．（ْ） ومنها ：إذا أكمل جميع الحجيع ذا القعدة لعدم الرؤية ثم وقفوا في اليوم التاسع وتبين أنه كان العاشر أجزأهم ولم يجب عليهم القضاء، ،لأنه يقع مثله
 قليلة؛ ويخلاف ما إذا كان غلطهم بلوقوف في اليوم الثامن، ففيه وجهان

 وهي في ظلمة أو من وراء حجاب فكانت زوجته فالمشهور الذي قطع بـ أله الأصحاب أنه ينفذ الطلاق و لا أثر نظنه الخطب（r）وهي يظنه لغيره فكان له ．
＇

「
＇
－${ }^{\text {（ }}$
「
「

＂
＂）تكرْت في（ج）
＂（1）وفي（ا）：أجبنبه．
r＂）وفي（ا）：الخظإ．


وللجمام والغزالي فيه احتمال من جهة أنه إذا لم تُعرف النوجية لا يقصد （1）．فطعها ، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يلا يلا
 وكذكل لو قَبِل له أبوه في مغره، أو وكيله في كبره نكاح امرأة وهو لا يدري فقال：ذوجتي طالق، أو خاطب تكل المرأة بالطلاق（r）．وقد حكاه ابن كع（） عن نص الشافعي． وهذا في الظاهر، أما في الباطن فحكى أبو العباس الروياني وجهين في الوقوع باطنا ، ثم قال ：ويحتمل أن يقطع بالوقوع في صورة النسيان． ويختص（الخلاف）（1）، بما إذا لم（يعلم）（8）أن له نوجة أصلا • كما يفرق بين من صلى مع نجاسة نسيها ويين ما إذا صلى مع نجاسة لم يعلم بها أصطا

وبنى صاحب التممة（1）ذلك على أن الإيراء عن الحقوق المجهولة هل يصع؟ فإن فنا لا يصح فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى ． وقد ذكر الشيخ عز الدين في القواعد أنه إذا وكل وكيلا في إعتاق عبد
 قلت：و لا يجيء فيه احتمال الإمام والفزالي في التي قبلها ، لآن هذا قصد قطع الملك فنفذ．

1）（ الظر：روضد الطالبين 7／هاه．
「）هو ابو القاسم، يوسف بن أممد بن كج الدينوري．أحد أثمد المذهب الشانعي وحفاظه المشهورين، وكان من الصحاب الوجوه فيه．من مؤلفاته：التجريد．



$$
\begin{aligned}
& \text { 18) وفي (1): الوقرع ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) هو المتولي، وقد تقدم } \\
& \text { ") وني (ب): قلاكها، وهو تصحيف. }
\end{aligned}
$$

القسم الثالث：ما فيه خلاف．فمنه ما كان الصحيح أنه لا يترتب على الظن




 فيما إذا ظن في عين أنها ملكه وكانت لأبيه فباعها على هذا الـا الظن أباه كان مات وهي إرثه يمع البيع قطعا لجزمه بالرضىي（V）．．والله أعلم ． وسيأتي في الفصل الذي يلي هذا صور في كذب الظنون／（1）أيضا مختلف الـي فيها إن شاء الله تعالى •
－）قال ابن الوكيل في بيان وقف العقود：الوقف وقفان：وتف تبين ووقف انعقاد．
 باطلا، ونحن لا نعلم حقيقته، ثم تبين أنه كان صحيحا أل با باطلا．نعدم معرفتنا لا تضره، والاعتماد علم ما ما في نفس الألمر． وأما وقف الانعقاد فهو أن يفُوت العقد ركن أو أو شرط فيتو فـف انعقاد العقد على

「
(V انظر: قواعد الأحكام Y Y Y Y (V.
^) نهاية لوحة (†•1) من نسخد (1).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ب): ابنه. } \\
& \text { 「) وفي (د): جائزن } \\
& \text { rr ( } \\
& \text { 8) وفي (ج): وفق. }
\end{aligned}
$$

## 

الخطأ الناشين عن الجهل

شيء (مما)(ه) يشترك فيه غالب الناس، غإن كان قريب (العهد)(7) بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة (يخفى)(V) فيها مثل ذلك عذر فيهه . وإن لم يكن مما يشترك غالب الناس في معرفة تحريمه وكان مثله يخفى عليه عذر فيه أيضا ، وإلا لم يعذر :

ومتى كان معذورا في عدم اللعلم بشثيء من ذلك لا يجب عليـه الحد المترتب
 (تحريم)(^) شيء من ذلك وجهل وجوب الحد المترتب عليه لم يسقط عنه بذلك
(1). الجهل لانتهاكه حرمة اللـه تعالـى

وقد يتعلق الجهل بصفة الذات الواقع عليها/(.) الفعل، وقد يتعلق بالحالة القائمة بها أو بالفاعل. ويتضح ذلك (بذكر)(I') صور (تنبه)(Ir) على ما عداها .
" أي الفصل الثاني من الفصول المتعلقد بعوارض الأهلية.

( ${ }^{\text {| ( }}$
) '
" ${ }^{\circ}$ وفي (ب): ما.
「 '
「



" " ساتطد في (ج)
") وفي (): نتبه.

فمنها : إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتصريمه لم تبطل لقصة(1) معاويـة بن الحكم (r) رضي الله عنه. وإنما يـعذر في ذلك إذا كان قريب عهد بالإسللم؛ ؛ فإن طال (عهده)(r) به بطلت لتقصيره بترك التعلم. ولو علم تحريم الكلام ولم
 ولو جهل كون التنحنح(Y) مبطلا للصعلاة فهو معذور على (الأصح)(^) . (وكذلك) (1) لو جهل أن القدر الذي أتى به من الكلام (محرم)(.1). لأن مثل ذلك يخفى على الـعوام.(I') ثم القدر الذي لا يبطل الصعلاة هو الكلام اليسير ؛
(القصد روالعا مسلم في صحيحه عن مهاويد بن الحكم السلمي رضي الله عنه

 فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلها رأيتهم يصمتونتي لكني سكت رألما

 الصـلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيع والتكبير وقراءة

 Y (


「 8) وني (ب): إذا

' (
 (الثظر: القاموس المـيط (YTM)
^)
^) وفي (ب): وكل.
「) وفي (ج): يحرم
("انظر: المجموع ع

فأما الكثير فيبطل لمنافاته كما ثالوا في الناسيي. ومنها : إذا سبق الإمام بركنين (عمدا)(Y) مع العلم بالتحريم بطلت صلاته. وإن كان جاهلا بذلك لم (تبطل)(r) لكن لا يـتد بتلك الركعة، فيتداركها بعد (8). سشلام الإمام

ومنها : الإتيان بشيء من مفسدات الصوم جاهلا (بكونـ)(®) مفطرا حيث يعذر بذلك الجهل إما لقرب عهده بالإسلام أو (لنشأته)(7) ببادية(V) بعيدة (A). يخفى عليه مثلها، فإنه لا يبطل صبومه بذلك ولِو أكل ناسيا فظن بطلان صومه (بذلك)(1) فجامع فهل يفطر؟ (فيه)(1.) وجهان : أحدهما لا، كما (لو)("I) سلم عن ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال المعلاة لا تبطل صعلاته. وأصحهما ، وبه قطع الأكثرون، أنه يفطر كما لو جامع على ظن أن الصيع لم يطلع فبان خلافه(r) . وعلى هذا فلا تجب (II). الكفارة على المشهور لأنه وطئ وهو (يعتقد)(Ir) أنه غير صانـ (Ir) وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل أن تجب الكفارة لأن هذا الظن لا يبيح
 r「

)
") وفي (ج): لنشائه.
(V
 1) وفي (ج): بذالك.
")
") وغي (ا): إذال.

(r)

الوطء .(1)
 معيبا. فإن اشتراه فإما أن يكون يساوي مع العيب ما اشتراه المراه به أو لا يساوي، فإن كان يساوي فإن جهل العيب وقع عن الموكلا . وإن علمه هثلاثلة أوجه: أصحها ، لا يقع عنه لأن الإذن المطلق يتقيد عرفا (بالسليم)(8) ، والثاني
 الإجزاء في الكفارة إذا كان المشتري عبدا وبين ما لا يمنع.
 بالعيب لم يقع عن الموكلا وإن جطل فوجهان : صحع الإمام أنه لا يقع عنه. والأوفق لكلام الأكثرين أنه يقع، كما لو اشترى بنفسه جاهلا بالعيب. والظلامة تندفع بثبوت الرد له.
ومنها : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة باذنز الراهن معتقدا أن ذلك يبيع الوطء، فيعذر إن كان قريب عهر بالابسلام أو نشأ ببادية بيدة . وإن لم يكن كذلك ففي الحد وجهان، والصحيع أنه لا يحد لأن مثله [قد](%5E) يخفى (1). عليه

ومنها : إذا وطئ الغامب الجارية المغصوبة وهما جاهلان بتمريم ذلك فلا
「) هكذا ني (ب) ؛ وني بقية النسخ: بشدي. (1) (1) 8) -院 وني (ج): أنه يقع ") وني (ب): بما.
 ^
") قال اللافنمي: ويرفع عنه الحد وإن نشأ بين المسلمين، لأن التحريم بعد الإذن لـا خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاوْ على العوام. (انظر:
فتح"العزيز •

حد عليهما، وعليه المهر للسيد وأرش البكارة إن (كانت)(1) بكرا. وهل يفرد أرش البكارة عن المهر أم لا؟ فيه كلام كثير ليس هذا موضعه(「) . ومن كان منهما عالما لزمه الحد قال الرافعي: والجهل بتحريم وطء المغصوبة قد يكون (للجهل)(r) بتصريم
 لا يقبل دعواهما !! لا من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ في (موضع بعيد)(®) عن المسلمين. وقد يكون لاشتباهها عليه، فلا يشترط في الدعوى ما ذكرناه(7) . (وكذلب) ( لا (
(1). أنها مغصوبة

وهذا في الوطأة الواحدة، أما إذا تكر ذلك من الغاصب أو المشتري منه، فإن (كان)(9) في حالة الجهل لم يجب إلا مهر واحد لأن الجهل شبهة واحدة مطردة (1) . وإن كان عالما (وجب)(1") المهر لكونها مستكرهة. أو على القول
 (Ir). يجب لكل مرة مهر


r

") وفي (ا): بادية بعيدة.


 ") وفي (ج): حال.
") فأشبه ما إذا وطئ في النكاح الفاسد مزارا. (انظر: فتح العزيز (Tr\&/I). ") وني (الهد): ووجب. r') وفي (ج): في.


ومثلها إذا وطئ الأب جارية الابن مرارا من غير إحبال، وفيه وجهان: أحدهما أنه يجب بكل مرة مهر لتعدد الإتلاف في ملك الغير • وأشبههما أنه لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا
يجب إلا مهد واحد، لأن الشبهة وهي وجوب الإعفاف واحدة.(1)

وخص في التهذيب (الخلاف)(٪) بما إذا اتحد المجلس، وحكم (بالتكرد)(r)"
عند اختلافه.
واتفقوا على أن الوطء في النكاح الفاسد وإن تعدد لا يقتضي !الا مهرا واحدا . ومن وطئ بشبهة ثم زالت، ووطنها بشبهة أخرى وجب لكل منهما مهر . ووطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، (ووطء)(®) السيد المكاتبة مرارا،

كوطء الأب جارية الابن فيه الخلاف. (ج)
وقد ذكر الإمام مسألة وطء الـفاصب، أو المشتري منه المتقدمة والوجهين
 الطواعية، وأن أصحهما تعدد المهر بتعدد المرات، لأن الوجوب (ههنا)(II) لإتلاف منفعة البضع (فيتعدد)(Ir) بتعدد الإتلاف.


ثم قال ：ومقتضى هذا الحكمُ（بتعدد）（1）المهر في صورة الجهل أيضا لأن الإتلاف الذي هو سبب الوجوب حاصل فلا معنى（لإحالة）（r）على الشبهة． وإنما يحسن اعتماد الشبهة حيث لا يجب المهر لولا الشبهة ．ثم قال ：وهذه لطيفة（يقضي）（r）منها الـعجب．
（8）．قال الراففي：وإن وطنها مرة جاهلا ومرة عالما وجب مهران（1） ومنها：إذا أخبر الشفيعَ（0）مخبرٌ بصفة／（7）البيع وكذب فيه بأن قال ： بع الشريك نصيبه بألف فبان بخمسمائة، أو قال ：بع من زيد وكان من غيره، أو قالل：باع بالدراهم فبان بالدنانير ونحو（ذلك）（）، ،（فعفا）（＾）الشفيع عن حقه لم يلزمه بل يبقى حقه（9）．ولو باع／（1）نصيبه ولم يعلم ببيع شريكه فليه وجهان：أحدهما أنه على شفعته، لأنه كان عند البيع شريكا（ولم）（11） يرض（بسقوطها）（r）، ．وأشبههما أن شفعته بطلت لزوال السبب المقتضي لها ، （Ir）．وهو الشُركا
ومنها ：إذا أخر المشتري رد المعيب، أو الشفيعُ الأخذ بالشفعة، وادعى
「 وفي (ج): يتعدد.
「) وفي (ج): للإخالa.
「) وفي (ج،د): يقتضي.

1) انظر: فتح العزيز
－）الشفيع：من الشفعة بععنى الضم واللزيادة، قال ابن منظور：الشفعة في الملك من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه． ，الشفعد شرعا：حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيها ملك
「 نهاية لوحة（IYV）من نسشخد（ب）

＾）
 ＂）نهاية لوحة（
＂（＂）متكردة ني（ج）．
＂


كل منهما الجهل بثبوت ذلك لـه فيقبل منه إن كان قريب عهد بالاسلام، أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام • وإن قال كل منهها ：لم أعلم أن ذلك على الفور （1）．وتبطل بالتأخير ، قالوا يقبل قونه لأن ذلك مما يخفى على العوان وأما الأمة إذا（عتقت）（r）تحت عبد وأخرت الفسخ، فإن ادعت الجهل بالعتق فالقول قولها مع يمينها إن لم يكذبها ظاهر（الحال）（）．كما إذا كانت مع السيد في بيته ويبعد خفاء العتق عليها فدينئذ يصدق الزوج • ومنهم من حكى فيه خلافا．وإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت لها الخيار فقولان، أصحهما التصديق وتعذر بذلك لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص．بخلاف الـا خيار العيب فإنه مشهور يعرفه كل（أحد）（）．）

وإن ادعت الجهل بأن الخيار على الفور ، قال الخزالي ：لم تـعذر（1）．ووجهه الرانعي بأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور ．ثم قال ：لم أر تعرضا لهذه الصورة في سائر كتب الأصحاب．نـم （الرقم）（）وأجاب：إن كانت قديمة عهه بالإسلام وخالطت أهله لم（تعذر）（＾）． （9）．（9）وإن كانت حديثة عهه ولم تخالط أهله فقولان
وتال في أواخر كتاب اللعان ：إذا أخر النفي بعد علمه بالولادة（وقال ： لم）（＂）أعلم أن لي حق النفي، فإن كان فقيها لم يقبل／（1＇）［قوله］（r）．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { 「 } \\
& \text { r } \\
& \text { 8 }{ }^{\text { }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { ^) وفي (ا): يعذر. } \\
& \text { 1) 1 انظر: نفس المرجع. } \\
& \text { ") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ") ساقطة في (د). }
\end{aligned}
$$

وإن كان (حديث)(!) عهد بلإسلام أو (ناشئا)(r) في بادية بعيدة قبل. وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام ففيه وجهان كما سبق في خيار العتق(r) .
وتبعه النووي على ذلك كله(؟) مع جزمهما في الرد بالعيب وفي الشفعة بما
تقدم(0) . وهو تناقض عجيب كما تراهـ .
وقد زاد صصاحب التنبيه(1) في مسألة النفي() : أنه إذا جهل أن النفي
على الفور، وجعله كجهل أن لـه النفي(^) . ولم يقل إن كان فقيها . بل قال : إن


وأقره النووي عليه في التصميح والجمع بين هذه المواضع [متعذر](1) .
$\qquad$


 بغداد. قرأ الفقه على جمهاعد منهم أبو عبد المله البيضاوي والقاضي أبو الطيب الطبري، والأصول على أبي ححاتم القزويني. وله مصنفات منها: التنبيه، والمهذب في الفقه، والتبصرة واللمع في أصول الفقهن توفي رحمه اللم سند


قاضي شهبة (YMM).
(
^) حيث ثالز: وإن قال لم أعلم أن لي النفي، أو لم أعلم أن النفي على الفور. (الظر: التنبيه ص 191.
") الظر: التنبيه ص (191).
")

ومنها ：ما تقدم فيمن خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها أجنبية（1）،（أو（ا）
 （وقال）（1）الغزالي في البسيط：كان بعض المذكرين في زماننا يلتمس من
أهل المجلس（مكرمة）（४）مالية فلم تنجح طلبته وطال انتظاره ، فقال （متبرما）：（＾）قد طلقتكم（ثلاث）（٪）．（وكانت）（•）ز）زوجته فيهم وهو لا يدري．
 حكاية هذا ：（IT）ولك أن تقول ：ينبفي أن لا يقع الطلاق في هذه الصورة وإن أوقعناه فيما إذا خاطب بالطلاق وهو لا يدري أنها زوجته، لأن قوله قد ： طلتتكم، لفظ عام ．واللفظ العام يقبل الاستثناء باللفظ والنية．ألا（ترى）（ء＇） أنه لو حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم（هو）（10）فيهم واستثناه بلفظه أو بقلبه لم（يحنث）（י＇）．
＇）تقدم ذلك في ص r－1． r ${ }^{\text {r }}$ وفي（ا）：وأمته．
「）أي إذا خاطبها بالعتق وهو لا يدري أنها أمته．
 ＂）وفي（1）：الاممام．
「＂وفي（ا）：قال．
「 ${ }^{\text { }}$（بي（بهد）：تكرمة．
＾）وفي（ج）：متبريا． ＂ ＂）＂）وفي（ا）：وكان．


 غ＇）وفي（ا، ج）：يرى•

¹）وفي（）：وهو（ا） ＂）وفي（ج）：يحنت．

وإذا كان عنده (أن)(1) امرأته ليست في القوم كان مقصده من القوم


المقصود غيره كان مسلما على غير زيد .

 وعلى الإمام بأن الواعظ لم (يقصد)(ه) بقوله: طلقتكم، معنى الطلاق القاطع للنكاح. وقد قالوا لا بد من قصد لفظ الطلاق لمعناه . و لا يكفي قصد لفظه من غير تصد معناه. وأيضا فقوله: طلقتكم، خطاب رجال، والأظهر أنه لا يدخل النساء في خطاب الرجال [إلا بدليل](%D7%99) . فلم تدخل امرأته فيه فلا يقع

 فأءتقه المالك جاهلا أنه (عبده)(י) فالصحيح أنه يتقو(1) . وفيه وجه أنه لا (ir). يعتق لأنه لم يقمد تطع ملك نفس

$$
\begin{aligned}
& \text { ! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) (V) } \\
& \text { " } \\
& \text { ") وفي (ج): يقصده. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وفي (1): عبدل. وفي (ج): عبد. } \\
& \text { ") وفي (ج): عبد. }
\end{aligned}
$$

") لأن العثق لا يبطل بالجهل. (الظطر: نتح العزيذ (Yoor/1).

 لانصرافه إلى جهد صرفه إليها بنفسه وعادت مصلحتها إليه. الظظر: فتح العزيز


ومنها ：إذا لُقّن الأعجمي لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يمرف（معناه）（1）، ، اتققوا［على］（٪）أنه لا يقع طلاقه كما لو لقن كلمة الكفر فتكلم بها وهو لا لا لا （r）．يعرف معناها لا يدكم بكفره



 （II）．اللفظ／（1．）لم يصع قصده ．ومصحه الرافعي ولو قال：لم أعلم أن معنى هذه الكمة قطع（النكاح）（r）لكا لكن نويت بها
 （1＇）．معنى لها وتال أردت الطلاق

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) هكذا في (؟) ؛ وفي بقيه النسخ: معناها. } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) وفي (د): نقال. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) وثي (ج): أبو محمد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") , }
\end{aligned}
$$

ومنها : لو أمر السيد عبده الأعجمي الذي يرى طاعة السيد واجبة عليه في كل ما يأمره به ويبادر (إلى الامتثال)(1)، بقتل رجل ظلما، ، لم يجب على العبد شيء لأنه كالآلة. والقصاص أو الدية على السيد(r) . وفي تعلق المال برقبة العبد وجهان : أصحهما المنع، لأنه كالآلة المستعملة . (r)
 (الكفار)(0) أو رآه يعظم آلهتهم (فكان)(>) مسلما ، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص وعليه الكفارة(Y) لما تقدم أنها من خطاب الوضبع. وفي الدية وجهان، أصحهما لا تجب للجهل ووضوح العذر . وإن كان ذلك في دار الإسلام وجبت ( الدية والكفارة. وفي القصاص قولان، أظهرهما الوجوب. ومنها : إذا قتل من عهده مرتدا وظن أنه لم يسلم وكان قد أسلم، نص على أنه يجب فيه القصاص(י) . ونص فيما إذا تتل من عهده/(I') ذميا أو عبدأ وكان تد أسلم أو عتق أنه لا يجب(٪) . لا فقيل في الجميع قولان . وقيل

( ${ }^{\text {r }}$ "
-) وفي (ج): الكافر.
「) وفي (ا): وكان.
(V
^) انظر: درضه الطالبين


") نهاية لوحة (l) (lor) من نسخد (د)


 الحالين في بلاد الإسلام. (الظظر: الأم

「r) هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النسخ: فلا.

والعبد ．وقيل يجب القصاص في الجميع، وهو الأظهر عند المتأخرين وإن ثبت （1）．الخلاف．كها لو علم تحريم الزنا وجهل وجوب الحـ
 جعله كالمرتد، ومنهم من قطع بأنه لا قصاص لأن المرتد لا يخلى وانه والحربي
 القتل．ولو ظنه قاتل أبيه فقتله فبان خلافه فقولان، أظهرهما وجوب （o）．القصاص ومنها ：المسألة المتقدمة（〇）في（مباحث）（V）الأسباب（الفعلية）（＾）، إذا وجب لـه القصاص في اليمين فقال：أخرج يمينك، فأخرج اليسار عمدا فقطعها على ظن أنها تجزىئ عن اليمين، والأصع فيها سقوط القصاص عنا عن اليمين （9）．ويعدل مستحقها إلى الدية．وتكون اليسار هدرا بالاياحة
＇＇）قال النووي رحمه الله：والمذهب وجوب القصاص في الجميع．（الظر：روضة الطالبين（TV／V）． r（r）ساتطد في（ج） r سكنتهم عن شيء بكلام أو بإلعطاء عهـد وشرعا：مصالحة أْهل الحرب على ترك ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره．（الظر：


 ．（ $\mathrm{r} V / \mathrm{V}$
「 انظر：المجمور ع المذهب في قواعد المذهب
「
＾）وفي（ب）：اللفظية．


ومن صور هذه [المسأنة] (י) ما إذا قال المقتص منه: (دهشت)(r) فأخرجت
 (إحداها)(®) : أن يقول ظنت أن أن المخرج قصد الإباحة. قال البفوي : فيجب القصاص كمن قتل رجلا وقال ظننت أنه أذن لي في القتل. قال الرافعي: وهو (v). ( (المتوجه)

والثانية: أن يقول علمت أنها اليسار وأنها ل تجزى'، فيجب القصاص على (الأصح)(^)، ، لأنه لم يوجد من المخرج بذل.
والثالثة: أن يقول ظننت أن اليسار تجزئ، فلا تصاص على المشهور . وفيه احتمال ثلإمام .
والرابعة: أن يقول ظننتها اليمين فلا قصاص على المذهب. وفيه وجه. ومنها : إذا عفا أحد الورثة عن القصاص فقتكه الآخر جاهلا بعفوه ففيه خلاف. والأرجع وجوب القصاص(9) . كما في من قتل من عههد مرتدا وكان [قد](%D7%99) أسلم. وللمسأنة تقسيم ليس هذا موضعه.

> ' ' (
> r
> r) وفي (1): أخرج.

> •) وني (ج): أحدها.
> 「) وني (ج): المتجه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا وكل شخصا في استيفاء ماله من القصاص وغاب فعفا الموكل
ثم اقتص الوكيل جاهلا بعفوه. فالمذهب المنصوص عليه أنه لا قصاص(1) الها [عليه] (r). وحكى الشيخ أبو محمد في (السلسلة)(r) قولا مخرجا أنه يجب، وضعفوه(8) . وفي الدية تولان(®). فإن لم نوجبها فتجب الكغارة على الأصح(1) (1) . والله أعلم.

「 التظر: مختصر المزني
Y
r) وفي (د): المسألد. وهو خطأ. (انظر: روضه الطالبين (IIY/V).
 © ) أظهرهما أن الديد تجب لأنه بان أنه قتله بغير حق. ( انظر: نفس المرجع، ومختصر المزني مع الأم P الظظ: روضة الطالبين MY/Y

## (الفصل)(1) الثالث

فيما يتعلق بلإكراه، وفيه أبحاث:-

الأول : أطلق جماعة من أئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل

وفصل [أإمام] (•) فخر الدين الرازي وأتباعه فقالوا: إن انتهى الالكراه إلى
حد الإجاء كمن يحمل ويدخل به الدار فلا يتعلق به حكم. وإن لم ينته إلى
(1). ذلك فهو مختار وتكيفه جائز عقلا وشرعا
 عنه نسبة حركة المرتعش(V) . وهذا أوسع مجالا من المثال المتقدم. ويكون ذلك بقوة الفعل المقتضي لـإكراه من الضرب ونحوه. ومعتمد (الأصحاب)(^) في أن المكره مكلف، أن الإمكان والتمكين إذا حصرا صح التكيف. وهما حاصلان للمكره حالة الإكراه لأن الفعل الذي أكره عليه يمكن إيقاعه وهو قادر عليه، وإن كان الداعي إليه (شينا)(") آخر فلا يمنع
') وفي (1): الباب.
r r يفهمه وفعله في حيز الإمكان إذ يقدر علمى تحقيقه وتر كه. فلان أكره على أن يقتل جاز أن يكلف ترك الهتل لأنه قادر عليه وإن كان فيه خوف الهلالك. (انظر:

> المستصفى (9.9).
 ")


^) وني (1): لأصحابـ
") وني (ج): سببا.
صسوره (منه)(1) وجود الإكراه .(r)

وينبني على هذا إكراه الحربي والمرتد على الإبسلام، فإنه يعتد بذلك منهما وإن كان من تحت السيف(r) . ولإمام الحرمين عليه إشكال. (8)


 كان يفعنه لول (الإكراه) (1.) لم يمتنع وتوعه طاعة وإن وجد صورة (II). التخويف

قكت : وبقي هنا قسم ثالث ، وهو أن يكون الباعث مجموع الأمرين. ونظر الفقيه إنما هو في الاعتداد بذلك ظاهرا (وترتيب)(ل) الحكم الشرعي لا في ثنس الأمر، لأن ذلك مبني على ما يطلع اللـه عليه من إخلاص وعدمه أو (إشمراك)(r) . . والله أعلم . \&) وهو أن الحربي إذا أكره على الإسلام غنطق بالشهادتين تحت السيف حكم




$$
.(17 \cdot-109 / 9
$$

-) وني (ج): الانبعات، وهو تصحيف.
「) وني (ج): التكلبف.
V
^) نهاية لوحة (1 (1 )
() وني (ج): بداع.
") وني (ع): أكره.

rir وني (ج): ويترتب.
rr

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وڤي (ع): من. }
\end{aligned}
$$

الثاني（1）：الختلفت عبارة الأصحاب／（1）نيما به يحصل（الإكراه）（r）ه ．
ويتحصل منه وجوه :-

أحدها ：أنه التخويف بالقتل فقط ．
والثاني ：به أو بقطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك ．（0） والثالث：أنه يلحق بذلك أيضا الضرب الشديد（والحبس）（ا）．وأخذ المال （V）وإتلافه، والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم على ملإ من الناس ．لكن（التخويف）（A） بالقتل والقطع لا يختلف باختلاف الناس بخلاف التهديد بالضرب／（1）والحبس （والاستخفاف）（9）．وكذلك أخذ المال عند المحققين（1．）．（وهو）（11）اختيار
 والرابع：أنه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد ．فيخرج عنه التخويف بالحبس وأخذ（المال）（٪18）، وكذلك（بالآيلام）（10）
＇）أي المبحث الثناني من مباحث الاككراه عند المؤلف．／وانظر هذا المبحث في روضد الطالبين

「）وفي（1）：لالِ كراهـ

「）وفي（ج）：أو الحبس．
「

＂）وفي（ج）：الاستحقاق．
 ＂）وني（الب）：وهذا

 غا），وني（ج）：الأثموال．
ها）وفي（ج）：الايلام．

الشديد．لكن لو فعل به بعضه كان إكراها［على هذا（1）الوجه］（r）．（r） والخامس：أنه لا يحصل إلا بعقوبة تتعق ببدن المكره خاصلة بحيث لو أوقعه به تملق به القصاصل • وهو اختيار القاضي حسين（！）، لكن ألحق به التهديد بحبس في قعر بئر يغلب منه الموت دون مطلق الحبس ．（®） والسادس ：إنما يحصل بالتخويف بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه، فيخرج
 （والسابع）（＾）：وهو الختيار النووي（1）، أن ضابطه الإكراه على فعل يؤثر


 فالإكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقطع（وبالحبس）（10）الطويل وبالضرب الكثير ، وكذلك المتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم（يعتده）（1＇）．

> '
> r
 ）（ نسبه إليه النووي في الروضه ）انظر：نفس المرجعين．
「）نهاية لوحة（1－1）من نسخد（ج）「
＾）
9）انظر：روضة الطالبين（AV／7．
－）（ا）وفي（）：تهدده، وفي（بهد）：تهدد．
＂）ساتطد في（ج）
＂
「＂）وني（ج）：قد．
¹
ها）وفي（ج）：والحبس．
＂）وفي（）：تعبده．
(وبتخويف) (1) ذوي المروءة بالصفع في الملإ وتسويد الوجه ونحوه. وكذلك التخويف بقتل الوالد أو الولد في حق عموم الناس [على الصحيح](r) . وبقتل ابن العم لا يتتضي إكراها . وفي غيرهما من المحارم وجهان، وفيه نظر . بل ينبغي أن يكون التخويف بقتل الأقارب سوى الوالد والولد مما يختلف

بانتلاف الأشخاص
وكذلك أيضا (قالوا)(): إن التخويف بأخذ المال (ليس إكراها في حق
 بالنسبة إلى المكره ينبغي أن يكون إكراها وأما الإكراه على الكفر والقتل وغير ذلك من الكبائر فلا يكون (بالتهديد)(®) بالحبس وإتلاف المال على هذا الوجه . وكذلك قالوا في قتل الولد وفيه نظر . وا!ن [كان] (٪) الالكراه على بيع أو شراء أو إتلاف مال (لأجنبي)(V)، ، فالتخويف بجميع ذلك إكراه. ومنهم من استثنى التخويف بأخذ المال فقال لا يكون إكراها في إتلاف المالل، وهو ضعيف. وأما (التهديد)(^) بالنفي غن البلد فإن كان فيه تفريق بينه وبين أهله فهو كالحبس الدائم، وإن لم يكن ذلك فوجهان، (والأصح)(1)، أنه إكراه لأن مفارقة الوطن شديدة. (ولذلك)(•) جعل التغريب عقوبة للزاني(") .
') وفي (ب): وتخويف.
 r
8) ما بين اللقوسين مكرد في (ب)، حيث كتبت العبارة في الهامش تصحيحا.
-) وني (ج): التهديد.
「

^)
"
 ") انظر: روضه الطالبين هV/7.

وهذا يقتضي أن النفي إنما يكون إكراها فيمن كان（عن）（1）وطنه． وأما تهديد المرأة بالزنا، فقال المراوزة لا يكون إكراها ．وقال العراقيون ： إن قصد بذلك الشناعة［عليها］（r）وإظهاره للناس فهو إكراه．وينبغي أن يكون الذلك］（r）مما يختلف بالأشخاص ．

 （v）．في الطلاق والعتاق وإتلاف المال وجهان قلت：وينبغي أن يلحق بالزنا في حق المرأة．بل هو（أشنع）（＾）منه
 （1）．（1）رحمه الله［تعالى1

> ') وني (ج): غير.
> r (r) ساقطة في (ج).
> 「
> 1)
> •) وفي (د): وتسديد.
> 「

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }
\end{aligned}
$$

و لا بد في ذلك كله من أمور :-

أحدها : أن يكون المكرِه قادرا على (تحقيق)(1) ما (يهدد)(r) بـه إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم •
وثـانيها : أن يكون ألمكره عاجزا عن الدفع عن نفسه، إما (بمقاومة)(r) أو (استـعانة) (ई) بالغير أو فرار • فمتى قدر على شيء من ذلك ثلم يفعله لم يكن . مكرها
(وثالثّها ): أن يكون الأمر (المتهدد)(0) [به] (٪) مما يحرم على المكره تـعاطيه (منه)(V) . فلو ثال ولي القصاص للجاني : طلق امرأتك وإلا اقتصصت (A)/. منك ، لم يكن ذلك إكراها

ورابعها : أن يكون (المتهدد)(9) به عاجنا ويغلب على ظلن المكف بأنـ يوقعه به ناجزا إن لـم يفعل ما أمره به. فلو قال : أقتلك غدا (أو /1.) نحو(1") ذلك لم يكن إكراها(Ir). والله أعلم.
^ ^)
 الأشباه والنظاتر للسيو طي ص

الثالث(1): قال الـغزالـي في (البسيط)(r) : الإكراه يسقط أُر التصرف عندنا (r): الا في خمسة مواضع

الُّول : الإسلام، فإنه يجوز إكراه الحربي عليه ويصح إسلامه(\&). وفي إسلام الذمي المكره خلاف، والأصح أنه لا يصح .(0) الثاني : الإرضاع، فلا يخرجه الإكراه عن كونه محرما لأنه منوط بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصى .
الثالث : القتل، (يوجب)(7) القصاص على أحد القولين، لالن الإكراه لم يدفع

الرابع : المكره على الزنا في أحد القولين، لأن حصول الانتشار دلالة على الاختيار ؛ فإنه لا يحصل بالإكراه . ومأخذ القولين التردد في تصور الإكراه .
الخامس: إذا علق الطلاق على الدخول فأكره عليه، فغيه فولان ،


1 أي المبحث الثالث من مباحث الأكراه.
r



 فيه طريقان: الأول لا يصح وجها واحدها والثاني: فيه وجهان حكانهـا الإمام في
 الأشباه والنظائر لابن الو كيل (rovr).
「 وفي (ع): بموجب.

ثم قال : (والاستثناء)(1) على التحقيق يرجع إلى الإسلام فقط . وإلى الثقتل
 القصس . انتهى كلامه . وقد بقيت مسائل أخر ، منها : لو أكره المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة فإن صلاته تبطل تطعا(r) . فالإكراه متصور (هنا)(£) والقصد غير مشترط. ومنها : إذا أكره المصلي أيضا على التحول عن القبلة، أو على ترك القيام في الفزيضة مع القدرة عليه ، فإنه يلزمه الإعادة لأنه عذر نادر .(ه) وهي كالنتي تجبله

ومنها : إذا أكره على الكلام في الصملاة فتكمّ، فقولان، أصحهما تيطل
(1). صلاته

ومنها : إذا أكره الصانـم على (V) الأكلم وغيره من المفطرات فقولان ؛
(9). (والأصح)(^)
') وفي (ا): نالاستثناء. r
 )


( $V$
( )


الرابع(1): الإكراه الذي يسقط أثر التصرف (هو)(٪) ما يكون بغير حقِ
 إذا تعاطاه(8) . وفيه صور :-
منها : ما تقدم(0) من إكراه الحربي أو المرتد على الإسلام. وفي الذمي طريقان، منهم من قطع [بعدم](%D7%99) صحته. ومنهم من حكى وجهين. وأصحهما (). كذلك أيضا لأن عقد الذمة يقتضي تقريره
 الاستيفاء بنفسه، وكذلك الجلد والقطع، وامتنع الحاضرون كا (تعاطيه)،(") فمين الإمام لذلك واحدا وأصرّ على الامتناع من غير عذر ظاهر فلإمام أن يكرهه على ذلك . وإذا فعله مكرها وقع الموقع لأن النية غير (․). مشترطة فيه
ومنها : إذا امتنع من فعل الصلاة تكاسلا مع الاعتراف بوجوبها ، قال المزني: يعزر ويحبس حتى يصطي("') . فهو إكراه على الفعل. وقال الجمهود ،


> ' ' ' r r) وفي (ب): وأما.
 -
「
(V) التظر: المجهو ع (د)
^)
「) وفي (ب): تعاظيه.

 كتاب آخر لم أطلع عليه. ولكن نسبه إليه كل من الوانعي والنووي. (الظر:

تتح العزيز ه/
r|) وني (ا): فقتل.

بالقتل كان (مرتبا)(1) على الإكراه في المعنى. وقال ابن سريج: ينخس(r) بحيدة/(T) أو يضرب بخشبة ويقال له: صلّ و ! إل قتلناك. و لا نزال نكرد عليه ذلك حتى يصلي أو يموت٪٪) . وهذا هو الإكراه بعينه. (ويلتحق) (0) بهذه الصور كل من امتنع من عبادة واجبة تعينت عليه فأكره على فعلها كالوضوء وصلاة الجمعة إذا قلن لا يقتل (بهما)(י)، وأركان
 ومنها : إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو بعده أو

 بالحبس والتعزير بما يراه من الضرب وغيره حتى يفعنه. و لا يقوم غيره (II). مقامه لأن ذلك راجع إلى شهوته. فإذا فعله مع الإكراه وقع الموقع قطعا ونا ومنها : إذا امتتع المولي بعد مضي المدة من (الفيئة)(r) أو الط الطلاق فقولان: الجديد أن القاذمي يطلق عليه. والقديم أن الحاكم يحبسه ويعزره إلى (ir). أن يفيء أو يطلق
' '
r (
(انظر: لسان العرب (1.9) (Y)
r

> •) وفي (ب): ويلحق.
> 1
> (
> ^)
> 「) '
> ") وني (ج): وإكراهم.
> " النظر: المنها
(ir)

ومنها: إذا بع عبدا بشرط العتق وصحصناه على الأصح(1)، فامتنع
 قال صاحب التتمة: يتخرج على الخلاف في المولي إذا امتنع من الطلاق، فيحتقه القاضي على تول ويحبسه حتى يعتق على قول . وقال الإمام فيه
 ومنها : إذا/(0) امتنع من الإنفاق على رقيقه وبهيمته، فإن الإمام يجبره على بيعه أو صيانته من الهلاك بالعلف(ج) . فإن لم يفعل ولم يكن لـه مال كلف بيع البعض منه للإنفاق على الباقي. وهل يكرهه القاضي عليه أو يبيع عليه؟ فيه ما تقدم في المولي إذا امتنع(Y) . والمذكور في الرافعي والروضة أن القاضي يبيع عايه(A) . (وكذلك)(1) جزما في الراهن إذا امتنع من الوفاء أو بيع الرهن عند حلول الدين أن الحاكم يبيع/(٪) ذلك عليه(") . والله أعلم•

1 ' , الأصحيح، أن البيع صحيح والشرط لازم يلزم الو فاء به. والثاني أنه يصح البيع ويبطل اللشُرط فلا يلزم عتقه. والثالث أنه يبطل البيع والثرط جمهيعا كغيره من

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

 الأصح أنه حت لله تعاللى كالعتق العلتزم بالنذر. والثاني: انه حت للباني لأن الشتراطه يدل على تعلق غرضه به، والظاهلر أنه يتسامح في الثمن إذا شرط

 1w ( 1

‘) وني (د): ولذلن.


وبيانـه بصور :-

أحدها: الإكراه على الكفر إما بالقول أو بالفعل. أما القول فيجوز التلفظ به تقية(1) بشرط ألا يساعد القلب بالاعتقاد بل يكون مستمرا على (عقد)(r) (r) الاليمان كما دل عليه القرآن العظيم(ז) . ولكن هذا الاستمرار هل هو باستحضار اللجقاء على الايمان حالة التلفظ بالكفر مكرها (أو يكتفى فيه)(¿) بلاستصحاب

 بالفعل (المستحضرة)() في تلك الحالة أو بالقوة المستصحبة؟ والأصح أن الأفضل له أن يثبت و لا (يجيب)(^) إلى ذلك وإن أدى إلى (1). قتله

وفيه وجهان آخران: أحدهما أنه يجب التلفظ دفعا للهلاك عن نفسه. وقال
الإمام : (هو)(•) ضميف جدا .

 فيد من الاعتزاز بالدين والدصابرة عليه والاتتداء بالسلف وإجـلال رب العالمين. (انظر: قواعد الأحكام 1 (Vo/).
r) وفي (ا): عفد.
r بالايمان، ولكن من شرح بالكفـر صـر صدرا نعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم M. سورة النحله، الآية (7-7).
8) (ج -
7) ساتطة في (د).

「
^)
 ص דוז.
") وفي (ج): وهو.

والثاني／（1）［أنهـ］（r）إن كان يتوقع منه النكاية في（العدو）（r）أو القيام
 （وهنا）（0）صورة أخرى لم أر من تعرض لها ، وهي أن يكون المكرَه （ممن）（1）يقتدي العوام به ويتبحونه في ذلك التلفظ．ولـل كثيرا منهم لا يعرف التقية ويفتتن بإجابة هذا، فيجيب بقلبه．والظاهر أنه يحرم عليه في هذه الصورة الإجابة لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة．وتكون هذه الصورة مخصصة لـعموم الآية بالمعنى ． وأما الإكراه على الكفر بالفعل كالسجود للصنم، فقد（ألحقه）（٪）（الشيخ）（＾） （1）．عز الدين بالتلفظ به وكلام المتقدمين كالإمام والغزالي والرافعي ：（إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر）（•）．فيحتمل أي يكون ذلك على وجه المثال و لا فرق ．ويحتمل أن يكون تقييدا يقتضي（مفهومه）（＂＇）أن الكفر بالفعل بخلافه．فقد حكي الخلاف في ذلك （Ir）．في غير المذهب

$$
\begin{aligned}
& \text { ') نهاية لوحة (1•v (I) من نسخخ (ا). } \\
& \text { r ( }{ }^{\text {r }} \text { (I) } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

8）انظر：الحاوي MAM／، روضة الطالبين rr／v، الأشباه والنظائر لابن الو كيل ronr
º「＂＇وفي（ج）：من．
r
＾）وفي（ج）：للشيخ．
 ＂）انظر：روضة الطالبين（ب）
＂）وفي（ب）：بمفهومه．
rir ذهب بعض المالكيد إلى أن المرخص فيه بالنسبد اللى من أكره على اللكفر هو

 （الظر：الجامع لأحكام القرآن للقرطبي •\AY／، شرح الزرقاني على مختصر

والثاني／（1）［أنه］（r）إن كان يتوقع منه النكاية في（العدو）（r）أو القيام （8）．${ }^{\text {（1）}}$ （وهنا）（0）صورة أخرى لم أر من تعرض الها ، وهي أن يكون المكره （ممن）（1）يقتدي العوام به ويتبعونه في ذلك التلفظ．ولعل كيرا منهم لا يعرف التقية ويفتتن بإجابة هذا، فيجيب بقلبه．والظاهر أنه يحرم عليه في هذه الصورة الإجابة لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة．وتكون هذه الصورة مخصصة لـعموم الآية بالمعنى ． وأما الإكراه على الكفر بالفعل كالسجود للصنم، فقد（ألحقه）（＾）（الشيخ）（＾） عز الدين بالتلفظ به ．（1） وكلام المتقدمين كالإمام والفزالي والرافعي ：（إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر）（．1）．فيحتمل أي يكون ذلك على وجه المثال و لا فرق • ويحتمل أن يكون تقييدا يقتضي（مفهومه）（II）أن الكفر بالفعل بخلافه ．فقد حكي الخلاف في ذلك （ir）．في غير المذهب

$$
\begin{aligned}
& \text { ') نهاية لوحة (1-v (1) من نسخد (ا) } \\
& \text { r } \\
& \text { 「) }
\end{aligned}
$$

 ．ronr
º ${ }^{\circ}$ وفي（ع）：وههنا．「）＇وفي（ج）：من．
（）وفي（ج）：ألحقهاء．
＾）وفي（ج）：للشيخ．


＂）وفي（ب）：بعفهومد．
rir）ذهب بعض الهالكيد اللى أن المرخص فيه بالنسبد إلى من أكره على الكففر هو
 الحد على الزاني الدكره بناء على أن الأكراه إنما يبيح الأقوال دون عون الأفعال． （انظر：الجامع لأحكام القر آن للقرطبي •1AY／A، شرح الزرقاني على مختصر

وثانيهما：الإكراه على القتل، والإجماع على أنه لا يباح به．وغايته أن يكره عليه بالقتل فيكون قد فدى نفسه بقتل المسلم بغير حق،（فلا）（1）يجوز له（（「）．وفي القصاص ثلاثة أقوال ：أحدها ：يجب على المكرِه تنزيلا للمكرَه منزلة الآلة．والثاني ：（يختص）（r）به المكره لأنه المباشر ．قال الإمام ：وهو

معتضد بالفقه（والقياس）（1）．والثالث ：وهو الأصع يجب عليهما جميعا ．（0） وثالثها ：الإكراه على الزنا ．وقد منع تصوره بعض أصحابنا لأن الايلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك يدل على القصد．والصحيح أنه يتصور لأن الانتشار وإن كان لا يصدر إلا عن انبساط شهوة فالمعتمد في الزنا إنما هو

واتفقوا على أنه يحرم تعاطيه لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل（＾）．
 يجب عليه حد لشبهة الإكراه（1）،（وللحديث）（I＇）المتقدم ：\＃إن الله تجاوز لي عن أمتي．．．．＂الحديث．．＂（1）

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (بهد): و لا. }
\end{aligned}
$$

Y）الظر：قواعد الأحكام VMC، روضد الطالبين Y／V، الأشباه والنظائر لابن

$$
\text { السبكي ب/r } 1 \text {. }
$$

「）وفي（ا）：تختص． ¹ ）وفي（ج）：وللقياس．

") وفي (بءد): مرتب.

 ＂）وفي（1）：الصيام


「＂）وني（ج）：والحديث．
rrir تقدم الحديث في بداية الفصل؛ ص £＾．

وكذلك في سقوط (حصانة)(1) المكرهة وجهان. ومنهم من خصهما بما إذا
 (حصانته)(ه) . وهو الأقوى إذ لا خلاف في أنها غير مكلفة في هذه الحالـة (7)

ورابعها : الإكراه على إتلاف مال الـغير ظلما . ويجوز ذلك إذا كان الإكراه بشيء أعظم من المال المتغف، لا إن كان بإتلاف (لمال)(V) المكره بقدر ذلك
(المال أو يزيد عليه زيـادة قريبة لأنه يكون قد وقى مايله (بمال)(A) الـغير (A) وفي الضنمأن أوجه : أحدها أنه على المكره المباششر • والثانتي [أنـه] (،) على المكرِه و لا يطالب المباشر • والثالث عن القاضي أبي الطيب أنهها شريكان فيجب عليهما . والأمِح أن المماكل/(II) يطالب من شاء منهما ، لكن إذا غرم المتلف رجع على من أكرهه(Y) . . ولكل من المكره وصاحب المال مدافعة المكرِه، ، وإن أتى على دمه كان هدرا.
') وفي (ج): شضاند.
「) نهايح لوحة (1 (1 ) من نسخد (ج).

> '
> "

> ( ${ }^{\text { }}$
> ^

> ")
> ") نهايد لوححة (IKY) من نسخد (ب) خطيب الدهبْد


وليس لصاحب المال دفع المكره (المباشر)(1) عنه، بل يلزمه أن يقي ذلك (r). بمال نفسه كما في (إطعام)(r) المضطر (r) وخامسها : الإكراه على القذف(\&). لوقد حكى البغوي فيها وجهين، واختار أنه يجب عليه الحد إذا كان المكره هو المقذوف. وقال النووي: الصواب أنه
 وفي كتب الحنفية (أنه)(٪) يباح بالإكراه و لا يجب به حد(^) . لا لوهو الذي (1.). (9) يقتضيه قواعد المذهبا وسسادسها : شرب الخمر. والأصح أنه يباح بالإكراه(II) . وفيه وجه أنه يجب، وهو (قوي)(r) إذا كان الإكراه بإتلاف نفس ونحو ذلك، لأن مفسدة شرب الخمر أخف من فوات الروح أو فوات عضو مقصود . (ومثله)(Ir) تناول الميتة، بل هي أولى بالوجوب إذ لا حد فيها و لا تفسل العقل .(18)

> ') وفي (ج): المباشرة.
> r) وفي (ج): الطعامر
> r
8) وفي (بهد): الاككاه على القذف، ولم أر من تعرض إليها بخصوصها من أصحابنا. -) لم أقف على هذا التصويب النووي ، والزركشي نسبه إلى الرافعي لا إلى الـى النوري. (انظر: المنثور في القواعد 19./19).「) ما بين المعكوفتين ساتط من (بهد). ( ${ }^{\text {r }}$ (
 9 )


「") وفي (ج) (جهد): ومثل. قول.


وسابعها ：قال الشيخ عز الدين：لو أكره（بالقتل）（1）على شهادة نور أو
 بضع محرم لم تجز الشهادة و لا الحكم به（8）، ．وإن كان يتضهن إتلاف مال

وثامنها ：إذا أكره المصني على فعل يناقض الصلاة كالأفعال الكيرة وجبا ولان
 يقتضي البطلان الأعدار العامة．وجطلوا فائدة الإكراه رفع الأثم لا رفع الحكم．
 الأكثرون أنه لا يبطل بالألل والشرب وسائر المنافيات مكرها ．وكذلك الجماع أيضا（ii）．وصحع الرافعيّ في المحرد البطلان كما في الصلاة، وخالفه النووي ．آ（1）
وأما الكفارة（عز）（r）＂الجماع في الصوم فهي مبنية على أنه هل يتصور

$$
\begin{aligned}
& \text { ') ' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ب): إخلال. }
\end{aligned}
$$

8）علل الثيخ عز الدين ذلك بأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب أ，تطع عضو بغير جرم أو إتيان بضع محرم（النظر：قواعد الأحكام （var）
－位 الهجة：الدم أو دم القلب، وتأتي بمعنى اللو ح．يقال：خرجت مهجته أي دوحه．
 （Trv
（ الظر：قواعد الأحكام
（الظر：المجمور ع
 ＂）وني（د）：سمولة، وهو تحريف． ＂）وني（世）：ونصحع ＂الظر＂：المجموع（＂）
 r｜r هكا（ب）（ب）؛ وني بقية النسخ：على．
 الأصح (") فلا كفارة وإن قلنا [إنه](%22) يفطر ، لأنها إنما (تجب)(\%)" على من أفطر بجماع تام أثم به لأجل الصوم(®) . وهذا لم يأثم بهذا الجماع . (7) قال الماوردي: ولو شل الرجل وأدخل ذكره في فرج المرأة بغير اختياره فإن لم ينزل فصومه صحيح، وإن أنزل فوجهان(٪) . فإن قلنا يفطر ففي الكفارة (1). وجهان

قال النووي: ينبغي أن يكون (الأصح)(9) أنه إن حصل الإنزال بفكرة

وكذلك إذا وتع الجماع (في الإحرام مكرها)(ז1") (ينبني)(8)" على ما تقدم من الخلاف في تصوره. وعلى الأصح لا يفسد به.(10)
') وني (ج): الإكراه.
「) والأصح هو القول بتصور إكراه اللاهجل على الوطءه (انظر: روضد الطالبين (roN Y)
「) ز زائدة في (ج): نجب.

 أنزل من غير مباشدة لأن اللباشرة سقط آثر ها بالإكراهو والثان الثاني: يبطل لأن

^) الحدهما: تجب الكفارة لأنا جعلناه مفطرا باختباره. والثاني: لاتجب اللشبهـ. (الحاوي
") وني (1): للأصح
")
") وفي (ب): فلنه.
 rr



وإكراه المحرم على قتل الصيد كالإكراه على إتلاف مال الغير(1) . ولو حلق رأسه مكرها غالصحيح أن الفدية على الحالق (و (Y) (Y) يطالب المحلوق
 (1)/(0). الحالقي

وعاشرها : (V) الإكراه على البيع والإجارة ونحوهما من الـعقود ، ومتى كان بغير حق لم ينعقد (^). وتقدم فيما إذا كان (بحق)(٪) (وجهان)(1) : أحدهما أنه يجبر عليه ويصع مع الإكراه. والثاني أن الحاكم يباشر ذلك عنه أو ينمب
 (18). عليه

وقال في شرح المهذب(10) : قال القاضي أبو الطيب والأصحاب: القاضي
 والثاني وهو الأصع أنه يجب على الهأمور الهكرْه ثم يرجع على الآمر. (انظر: الهجـو ع

「
「)
')
") انظر: المجهو ع ע 1) نهايد لوهد (1-1) من نسخد (1)
 قتل الصيده المذكور في الفقرة السابقة.
 ") وفي (ا): بغير حق.
") وفي (ب): فوجهان.
") وفي (ج): وجزم بهـ
"
rr
غ
 الحاكم. (انظر: روضد الطالبين عوه

1) انظر: المجمو ع 109/9.

بالخيار، إن شاء بع ماله بغير إذنه لوفاء الدين وإن شاء أكرهه (على بيعه)(1) وعزده بالحبس وغيره حتى يبيفه. وهذا إذا كان الإكراه بغير حق على بيع نفس المال، فأما المصادر ظلما إذا اضطر إلى بيع شيء ليؤدي ثمنه فيما يطلب منه ففيه وجهان: أحدهما/(Y) لا يمع كالمكره. وأصحهما الصحة (r). لأن الإكراه ليس على نفس البيع

 (A). لم يكن له مال سوى الذي باعه ففي صحته وجهان
') ' وفي (د): على وجه.
(


 بغداد فتفقد بها وسمع. وكان إلمالا في الهذهب عالـا بالـو بالتاريخ. من مولفاته:



 الالغدادي الشافعي. روى عن القاضي أبي الطيب وأبي يعلى الفزاكه وروى عند هحمد بن طاهر المقدسي وأبو المعمر الأنصاري. وتوفي رحي

طبقات الين قاضي شهبة ا/Y7).
r الثيخ أبو نصر بن الصباغ ليس خالا للقاضي أبي منصور، بل هو عم له. ولكن

¹) وفي (ب): بن ؛ وفي (ب) ساقطة.
^) انظر: إدب القضاء لابن أبي الدم ص דشا.

وحادي عشرها ：الإكراه على الإقرار ．والمشهور غي كتب المذهب أنه لا أثر له كالبيع（والشراء）（1）من المكره．（「）وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية أن（المتهم）（r）إذا ضربه الوالي ليمدق فأقر تحت الضرب قطع ضربه وسأله ثانيا، فإن（اتحد）（\＆）الإقرار أخذ بما أقر به فإن كان ضربه ليقر فلا أثر （0）．
واستشكل النووي ذلك لأنه بالضرب（قريب）（٪）من المكره（Y）، لا سيما إذا （＾）．غلب على ظنه أنه يعاد الضرب عليه لو أنكر
وهذا الذي قاله صحيح، و لا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر ． و）وثاني عشرها ：الإكراه على الطلاق والـعتق ．واتفق الأصحاب عثى أنهما يقعان）（＂）به إلا إذا كان ذلك بحق كما تقدم（＂）في صورة المولي（والمبيع）（1＂） （ir）．بشرط العتق

وقد استدرك الرافعي قولهم إن صورة المولي تستثنى（بأن）（آل）المولي لا يؤمر بالطلاق على التميين، بل（بأحد）（18）الشيئين إما الفيئة أو الطلاق．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (الهد): والشري. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { 8) وفي (ب): أعاد. } \\
& \text { ") انظر: الأحكام اللسلطانية للماوردي ص بזד. } \\
& \text { 「) وفي (ج): قرب. }
\end{aligned}
$$

 شيء والحد، وهنا إنما ضرب ليصدق و لا ينحصر الصدق في الانقرار．（الظر： روضة الطالبين

＂）وفي（ب）：بقعان، وهو تصحيف．
 ＂）وفي（ج）：البيع
 ＂ ＂）وفي（ج）：على أحد．
(فلا)(1 (أثر لذلك كما إذا أكره على طلاق (إحدى)(r) امرأتيه فطلق

والقاضي حسين منع عدم تصور الإكراه في هذه الصورة(٪) وها وتال لا يقع لأن

 (وعمدة)(9) الجههور في الطلاق أنه لما عدل عن إبهام الطلاق بينهما إلى
 أو على طلاق واحدة فطلق اثنتين، أو على تعليق الطلاق فنجزه فإنه يقع في ذلك كهג (י)

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (د): و لا. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

") وكذلك منعه أيضا ابن السبكي، فالأرجع عنده أنه يكون مكرها على الطلاق
 القول بعينه. (الظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي الا「) وني (ج): واحد.



 بينهـا. (الظر: الأشباه والنظائر لابن النسبكي
^) حيث قال: إذا أكره إنسان على إفساد درهم من درهمين لرجل أو الو رجلين، تخير في إفساد أيهـا شاء. (انظر: قواعد الأحكام VY/ (V).
‘" وفي (1): وغمدة.
") انظر: روضـ الطالبين 7/\&0.

واختلفوا فيما إذا قدر على التورية(1) (أو الاستثناء) (r)/(r) بقلبه فلم

> يفعل، والأصح أنه لا يشترط ذلك .()
 إيقاع الطلاق بقلبه(1) . ولكن الأصح أنه يقع في هذه الصورة.(9)
') 'التوريد لغة: الستر، يقال: ورّيت الخبر أورّيد تورية أي سترته وأظهرت غيرهـ ,واصطلاحا: أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان: قريب ظاهراهر غير مرادهر
 لعلي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارفه لبنان). r) وني (ج): والاستثناء.

8) انظر: روضة الطالبين 7/الهo. " ${ }^{\circ}$ وفي (ب): بغض「" وفي (ا): للأصحاب.

^) قالوا لأن اللفظ ساتط بالاككراه والنية وحدها لا تعمل. (الظر: روضد الطالبين
. $00 / 7$
「) لأنه ثصد الطلاق بلفظه. وعلى هذا يكون صريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية، إن نوى وقع وإلا فلا. (الظر: روضه الطالبين 7/ 7 /00).

وأما الإكراه على الخلع فهو كالطلاق سواء، و لا (يلزم)(1) فيه المال إذا كانت الزوجة مكرهة) (r) . وقالوا إنه يتصور الإكراه لها من الزاه




 فأكره. حتى فعل ذلك بنفسه أنه يحنث. وطردوا ذلك [أيضا] (II) في الحلف (ir). بالطلاق
(Ir) (Ir) (Ir) (اختلفوا في الراجح من القولين كاختلافهم في طلاق الناسي المتقدم (18) . (ومنهم)(18) من قطع (ههنا)(17) (19) بالوقوع لأن اليمين بالطلاق لا

1

r ${ }^{\text {r }}$ وفي (): ويمنعها

*) الظر: الحاوي •
"
「 ${ }^{\text { }}$ زائدة في (ج).

") وفي (ج): ولكن.
-) زائدة في (ج)
") ساقطد في (بهد).

rr

10) وفي (1): وفيهم.
") وفي (بعد): هنا.

تنفك عن شائبة التعليق، وقد وجدت（٪ • والراجح أنه لا فرق بين اليمين بالله ［تعالى］（「）واليمين بالطلاق، و لا يقع كل منهما إذا فعله في حالة الإكراه． فأما إذا فعل به ذلك مكرها（كمن）（r）حلف على دخول الدار فحمل بغير اختياره ودُخل به، فقطع كثير منهم بعدم الحنث（هنا）（）، ولم يجروا فيه （o）．الخلاف．ووجهه ظاهرة
 （مكرها）（＾）وأخرج وقد سد（فمه）（9）بحيث لم يتمكن من الكلام أنه لا ينقطع خياره．ونيه وجه ضعيف（＂）．
＇）قال الزركشي رحصه الله：تطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكرّه ععد و و لا حلِ في البيع والططلاق والإعتات ونحو ها．ويقع في كلامهم كثيرا في الطلاق والأيهان
 يو تعه المكزه تنجيزا حاللح الإكراهه وموضع القولين الإكراه على إيقاع نعل سبق تعليق الطلاق عليه في حالد الد الاختيار، كأن يقول فين في حالة الختياره：إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يكره على دخولها．（انظر：المنثور في القواعد
-) انظر: روضد الطالبين ^/9،، المنثور في القواعد I9NI.
「) ساتطد في (ج)
Y) وغي (1): الَّمتبآبعين.
^) وغي (ج): كرها.
") وفيَ (ج): فيه.
") أي بُأنه ينقطع خياره. (الظر: المجمو ع IAK_IAM).

$$
\begin{aligned}
& \text { (19N1 } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「) وفي (ج): ها هنا. }
\end{aligned}
$$

وإن لم يُسد (فمه)(1) أو (أكره)(r) حتى خرج بنفسه فمنهم من قال ينقطع
 والله [تعالى](0) أعلم.

> ') وفي (ج): فيد.
> r「

¹

") زائدة في (ج).

## فائدة(1)

(Y) حكى الماوردي والمحاملي والإمام وجهين في البسملة، هل هل هي (في
 لاختلاف الـعلماء (فيها)(£)

ومعنى قولنا على سبيل (الحكم)(0) أنه لا تصتح الصـلاة إلا بها في أول اللفاتحه، و لا يكون قارئا (لسورة)(7) بكمالها غير الفاتحة إلا إذا ابتدأها (V). بالبسملـة سوى براءة لإجماع المسلمين على أن البسملة ليست آية منها وضْف الإمام وغيره قول من قال إنها قرآن على سبيل/(^) القطع • قال الإمام: هذه (غباوة)(9) عظيمة من قائل هذا لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال .

وقال الماوردي: قال جمهور أصصحابنا : هي آيـة حكما ل قطعا .(٪)فعلى قول الجمهور (يقبل)(1) في إثباتها خبر الواحد كسائر [الأحكام . وعلى القول الآخر
 (18).المتواتر عن الصحصابة في إثباتها في المصحف

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { (r } \\
& \text { 8) وني (ج): فيه. } \\
& \text { •) وفي (ب): تحكم. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { r ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وني (ج): عبارة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وني (ج): لا يقبل. }
\end{aligned}
$$

قلت：وهذا ضعيف كما قال الإمام، إذ لا خلاف بين المسلمين أنه لا يكفر
 يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القراءات، إشارة إلى ما قال ابر ابن الحاجب في المختصر ：القراءات السبع（متواترة）（8）إلى آخر المسألة ．（0）
 المصنفات الأصولية عنها ．／（7）وقد صرح بذلك النووي لرحمه الله］（）في شرح المهذب فقال ：
قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة ولاء من القراءات السبع؛ و لا（تجوز）（＾）القراءة في الصلاة و لا في غيرناء فيرها بالقراء واءة الشاذة لأنها ليست قرآنا ．فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واعل واحدة من
 فغالط أو جاهل．وأما الشاذة فليست متواترة ．فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة（أو غيرها）．
 تغيير معنى و لا زيادة حرف و لا（نقصه）（．）صصت صلاته، وإلا فلا（11）． انتهى كلامه ．

> ') انظر: المجهو ع r
> r) وفي (ج): للهاوردي.「
> ُ ) وفي (ع): متواثرة.
「）نهايد لوحة（1．9）من نسخة（ا）
（ ${ }^{\text { }}$
＾）وفي（ج）：يجوز•
＂）وفي（ج）：وغيرها．
＂）وفي（ج）：نقص．
＂）انظر：المجمور ع

وللشيخ شهاب الدين أبي شامة（1）في كتابه（المرشد الوجيز）وغيره كلام




 فظنوها كأخبار الآهاد．
＇＇





 فإن انتلفت هذه الأركان الث大لاثد أطلق على تلى تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة． （الظظر：اللعرشد الوجيز اللى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص（IVY＿IVI）．

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { 1) ' وفي (ب): الفراءي } \\
& \text { •) وني (ج): وموافقته. } \\
& \text { ( ) ساقطة في (ج) } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ^) انظر: المرشد الوجيز ص (1V) }
\end{aligned}
$$

وقد سألت شيخنا إمام الأنمة أبا المعالي（＂）رحمه الله［تعالى］（r）＂عن هذا
 غيرهم، فقد كان يتلقاه أهل［كل］（）بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، （وكذلك）（0）دائما ．فالمتواتر حاصل بهر（واه ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط

 الوداع منقولة بمن يحصل بهم（التواتر）（•ان عن مثلهم في كل عصر ．فهذه ．كذلك
（II）．وهذا موضع ينبغي التنبه لـ وأن لا يغتر بقول الققراء．（واللله الموفق）
＇＇الأبو الأهاللي، محعد بن علي بن عبد الوالحد بن عبد الكريم الشافعي
 وتعلم بها حتى تصدر للتّدريس والإنتاء وانتهت الليه رئاسح اللشانمية في عصره．كان العلاني رحمه اللمه من طلابله، وكان ولاني شديد الملازمد له وكثير التعظيم لشخخصه．ولابن الازملكاني رساللة في اللرد على البن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة، وتعليقات على المنهاج اللنووي．توفي رحمه الله سنه
 （IVo／V Y

「
「）نهاية لوحـة（
¹（
＂${ }^{1}$ وني（د）：ولذلثن．
「）وني（ب）：وحفظ．
「
＾）وني（ب）：صححة．
＂）وفي（ج）：ونحوهـها．
＂）
＂）وفي（ج）：والله أعلم．

## قاعدة(1)

 يحمل على (الجبّ")(r) لأن الأصل عدم التشريع أو على (التشريع)(؛) لأنه

 (1). (والصحيح)(") (أنه سنة.

AV/1 النظرها في: الأشباه والنظانر لابن الو كيل (1)

 القاموس المحيط r/ror، مختار الصحنح ص ř9).

「 الثنية: هي العقبد أو طريقها، أ, الجبل ', الطريقد فيه أو إليه. قال النوري: الثنية
 r

 ^) كُّى: بضم الكاف مقصور، وهي من أُسفل مكد عند باب شبيكة بقرب شعب
 ج.





-) مكرردة في (ب).
") وفي (ل،ج): الصحيح.


$$
\begin{aligned}
& \text { r) وفي (ج): الجبل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") زائدة في (ج). }
\end{aligned}
$$

ومنها ：جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم．فقيل ذلك حِبِبِّيّ فلا يستحب، وقيل شرعي وهو الصحيح．وقيل يستمب للمُبّنَن（）، وني معناه العاجز
（r）．الضعيف دون غيرهي
ومنها ：نزونه
（رحل）（3）منه إلى المدينة ．
فقال ابن عباس رضي الله عنهما／（0）：المحمب ليس（بشيء）（1）（1）إنما هو



「）المذهب عند الشانمية أن جلسة الاسترالحة مستحبة．قال النووي رحمه الله：


 يستوي تاعداهي．رواه البخاري ني كتاب الأكان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض．الحديث（Arr）．（الظر：صحيح البخاري مع فتح الباري （rotr
「「 وليست المقبدة منه．وسمي بذلك لاجتماع الحصباء فيه لأنه منهيط وتحمل اللهيل إليه الحصباءه ويقال له الأبطح، والبطحاه، وحيف بني كنانة．（ الظر： تهذيب الأسملاء واللفات قr جr 8）

＇）وني（ج）：من النسك．


 المسلمين واعلمهن بالدين والأدب．ولدت قبل الهجرة بتسع سنين، وبنى بها
 دواية اللحديث عنه．توفيت رضي الله عنها سنة（م））هـ（الظطر ترجمتها في：


قال أصحابنا : يستحب النزول به، ولو تركه لم يؤثر في نسكه لأنه ليس
(r). من مناسك الحع

وهذا يؤخذ منه استحباب إيقاع الجبلِيّ ونحوه من المباحات علىى موافقة ما
 الشامية(7) والـعمامة/(V) السوداء(A) وأشثباه ذلك .


 (irirarli)
(r) الظر: المجـو ع
 اللجلوى والعسله. رواه البخاري ني كتاب الأطمس، باب الحلوى والعسل،


 قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومينذه، رواه البخاري في الأطممه، باب من تتبع حوالي اللصعג. الحديث (orva). (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (\{ro_\{r\&/q ,الدباء: القرع، وهو حمل اليقطين، واليقطين كل ششر لا يقوم على ساق.

 أسماء الددع ع. (الظر: لسان العرب
 شاميحة،. رواه البخاري في كتاب الصـلاة، بأب الصلاة في الجبد الثلمامية، الحديث

(²) نهايد لوهة (170) من نسخة (د) ^) ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ״ أن النبي يُّيُّ دخل يوم



وقد أنكر المغزالي ذلك في المنخول(1). (وترد)() عليه [هذه](r) الصورة،
(8). فإنها متفق عليها

والمعروف من عادة الصحابة رضي الله عنهم استحباب (التشبه)(0) به
 شديد المحافظة على ذلك في (الأمور)() الجبلية. (^). ومنها : ذهابه ( وقد اختلف (الأصحاب)(1) في معنى ذلك . فقيل كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما لأن الذهاب أفضنل من الرجوع، وهذا هو الراجع عند الأكثرين(.) . وقيل ليتصدق فيهما . وقيل ليسوي بين أهل الطريقين. وقيل ليشهه له الطريقان . وقيل ليزور المقابر فيهما . وقيل ليغيظ المنافقين بإظهار
') حيث قال: ظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنه، وهو غلط. (انظر: المنخول ص و جY). r "
 ") وفي (ج): التشبيه.「) مكردة في (ج).
"
 إذا كان يوم عيد خالف الطريق «ه رواه البخاري في كتاب العيدين، باب من من


$$
\begin{aligned}
& \text { فتح الباري (OLV/Y). } \\
& \text { " } \\
& \text { ") الظظر: المجمو ع ه / }
\end{aligned}
$$

الشعار(1) . وقيل غير ذلك .(')

وهذه تلتفت إلى قاعدة أخرى، وهي أنه :

 (يوجد) (7) ذلك في غيره فهل يكون حكم غيره كحكمه نظرا إلى مطلق (التأسي) قال ابن أبي هريرة وجماعة يستحب(9) . وقال أبو إسحاق المروزي لا
(I.). يستجب

فإن لم (يُعلم)(I) في مسأنة الذهاب إلى صـلاة العيد والرجوع معنى يقتضي ذلك كان مستحبا بلا خلاف. و لا يحمل ذلك على الجبلي لتكرده في غير ما مرة. وإن رجح معنى مما ذكر فمن (وجد)(IY فيـه ذلك المعنى كان
 $.91 / 1$
r




$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ) } \\
& \text { r) وني (ج): يجد. }
\end{aligned}
$$



 (91/1

$$
\begin{aligned}
& \text { ") لفوات سببه. (انظر: المجـو ع ه /IK_IK/). } \\
& \text { ") وفي (ا): نعلم. } \\
& \text { r") وفي (ا): وجلده. }
\end{aligned}
$$

مستحبا في حقه، ومن لم يوجد فيه فوجهان（1）．والأصح（الاستحباب）．（r） ومنها ：أنه عِّ واجبا عليه أو مستحبا؟ فيه خلاف．）
 كما صرح به في الحديث（י）．وهذا المعنى مفقود في غيره من الأنمة، فهل يجب على الإمام أن يوفي من مال المصالع دين من مات من من المسلمين عليه دين ليس （r）．له وفاء ．فيه وجهان
 وقالوا المعنى فيه انتظار الوحي؛ وهذا المعنى مفقود في［غيره］（1）．
「）وفي（1）：للاستحباب．

「



 الحديث（1719）．
 ．OONE
") وفي (ج): المعنى ؛ وفي (د): للمعنى.

「）وذلك في الحديث المتفق عليه الذي سبق تخريجه آنفا． ）
 ＾）

 وصحيح مسلم بشرع النووي（YM／ツ）：كتاب المساقاته باب المساقاة،

الحديث（1001）．
＂）

فلو قال الإمام لأهل الذمة: أقركم (ما شُتْ، فيه وجهان)(1) . قال الرافعي: لا (يصح)(٪) على المذهب. وتبعه في الروضة(؟) . وفي كام الإبمام ما يقتضي الصحة(1) ، والله أعلم./(0)
') وني (ج): ما شئت أقركم الله فوجهان.
( ) وني (ب): تصح

 *) نهاية لو حة (11) من نسخة (1).
(فعل النبي)()







r) هكذا في (ج) ؛ وفي بقيد النسخ: فعله.

'1) وفي (ا): يعلم صيغته.
"
"


") وفي (ب): شريج.

") هو القاضي إبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطغريه فقيه شانفي من نظرلا ابن سريج. ولي القضاء بقم، وكان زالعدا متقللا من الدنيا. من مؤلفاته:

 (19)، الأعلام (19 1)
"
 فرنض. وكان يعاتب ابن سريج على توليه القضاء. توني رحمه الله سند خ.


$$
\begin{align*}
& \text { ") انظر: شرح تنقيح الفصول ص MAM. } \tag{17.}
\end{align*}
$$

ويتخرج على الـلاف مسائل :-

منها : الموالاة في الوضوء التفريق الاستئناف بناء على فعله علَّيَّ . والجديد أنها ليست بشرط بل هي (1). مسنونـة

ومحل الخلاف التفريق الكثير(r)، ، فأما اليسير فلا يضر بإجماع المسلمين(r) - والصحيح في حدّ الكثير أن يمضي زمان (يجف)(\&) فيه الـعضو المغسول مع (®).اعتدال الزمان وحال الشخص

وخص الخراسانيون القولين بالتفريق بغير عذر ، فأما مع الـذر فلا يضر
قولا واحدا . وعند العراقيين لا فرق • ورجع الرافمي الأول . (7) (Y)
 القولين. والثانية: القطع بأنـه لا يضس (تفريقهما)(A) . (والثالثة)(1) : طرد القولين في الغسل، فأما التيمم فيبطل قطعا ، (حكاها)(•) (الماوردي)(1!) عن (IY). جمهور الأصحاب (18). ومنها : الموالاة يين أششواط الطواف. (فيها)(٪!) القولان كما في الوضوء
 r
 8) وثي (د): تخف.


(V
^) وني (ج): تفريقها.

1) وغي (بهدد): والثالث.
") وني (بعهد): حكاهعا.
") وغي (ج): عن الماوردي.

(r) وني (ج): فعنها.


والمعتمد مجرد الفعل منه （1）（أو الكثير）（الرهما عند الرافعي في التفريق الكثير بلا عذر ．فأما اليسير （r）．بعذر فلا يضر قولا واحدا ．ومن الأعذار صلاة المكتوبة（r）
 الطواف إما بالإعراض عنه أو（لظنه）（0）أنه أنهاه نهايته ．（1） وكذلك الموالاة بين أشواط السعي فيه الخلاف أيضا ．والكلام فيه （v）．كالطواف

ومنها ：الموالاة بين الطواف والسعي．حكى صاحب التتمة وغيره فيها
 （1．）．والجديد أن ذلك سنة

ومنها ：الموالاة في خطبة الجمعة．وفيها قولان شبههما الغزالي بالخلاف في الوضوء（II）．ومقتضى［لذلك］（ri）ترجيع عدم الاشتراط（r）． （18）．الجمهور وجوب الموالاة وأنه إذا طال تفريقها وجب الاستئناف ومنها ：الموالاة بين الخطبة وصلاة الجمعة．（وفيها）（10）قولان أيضا ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): والكثير. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •) هكذا في (د) ؛ وفي بقيه النسـخ: بظنه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) وني (ب): القولان. } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " انظر: فتح العزيز (") } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

ها）وفي（ج）：وفيه．


 . الفعل
ومنها : الجمع بين الصلاتين. فإن كان في وقت الثانية فالموالاة مستحبة،
 وحكى الخراسانيون وجه أنها واجبة تخل بالجمع(م) .
 بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثم أناخ")" كل إنسان بعيره في منزله،، ثم أقيمت العشاء نملاها \&(•) . وكان ذلك بعد دخول وتّ العشاء .

2 ) رواه البخاري في كتاب الآذان، باب الآذان للمسانفرين إذا كانوا جماعد والإقامة،








r ) وفي ( ج): جع.
^) نهاية لوحـد (l|r) من نسخد (ج)




 الحديث (IYA0).

وإن كان（الجمع）（1）［في］（r）وتت الأولى، فالصحيع أن الموالاة بينهما
 لما جوز ذلك كانا كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركهات الصلاة ．

وأبو علي (الثقفي)(v) .
 المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاء جاز（1）．وأوله الأصحاب،（لنصه）（．1）في غير موضع على الشتراط الموالاة في جمع التقديم． （II）．وعلى هذا فالفصل اليسير لا يضر • وضبطه الـغزالي بقدر إقامة الصلاة ودد العراتيون ذلك إلى العرف، فما عده الناس في الـا وادة تفريقا أبطل （ir）．الموالاة
ومنها ：القيام في الخطبة للجمعة مع القدرة، والفصل بين الخطبتين

> 「 「
© ）انظر：فتح العزيز「＇وفي（د）：قال．


 محمد بن نصر المدوزي．من تلاميذه أبو الوليد النيسابوري．توفي ريني رحمه الللى

هدايد اللد ص •7).
＾）（ هُ هُا في（ع）؛ وفي بقيد النسخ：وقد نص الشافعي في الأم．
 －）وني（ج،د）：كنصه．
＂ا＂نظر：المججمو ع \＆


بجلسة. وذلك من الشروط الواجبة باتفاقهم(1) . والعمدة فيه دخوله تحت

 المنصوص. وفيه قول آخر حكاه إمام الحرمين وابن الصباغ وغئراء وغيرهما أنها

 لدلاة الفعل عليه. والثاني: أنه شرط للحديث المتقدم(7) . فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء للمسلمين. وقيل لا ترتيب بين (القراءة والدعاء
ومنها: استقبال (الناس فيها)(^)، ، وهو أيضا مستحب على المشهور • وفيه

قال النووي: وله بعض اتجاه .(•)
 والثاني: واجبة>") . وهما راجمان إلى دلالـة الفعل المجرد .
 r
r 8 وفي (ب): واحد.
-)

 ^) وثي (1): القبلة فيهـا.
٪ ) عكذا في (ب) ؛ وفي بقية النسخ: يصح•



 دلالة（lله］（\＄）على وجوب شيء خاصر منها لأن المناسك أعم من الواجب
 كالرمل（1）والاضطباع（＂）وسائر المسنونات ．
ومنها ：（الجمع）（＾）في الوتوف بعرفة بين الليل والنهار • وفيه تولان：

 وبنها ：المييت بالمزدلفة،／（IV）وفيـ قولان ：أحدهما أنه سنة لدلالة الفعل．
＇＇و وفي（ب）：أما．
「
「） الستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا．الحديث（ITqV））（الظظر：صحيح مسلم بشرح النّووي（\＆）؛
（ ）ساقطد في（ب）．
＂）وفي（بهد）：فعل شيء

 ت「ץ ج． （V الاضطباع：من الضبع، وهو العضد．والمراد بالاضطباع هو أن يجعل المُحرم وسط ردأنه تحت منكّبه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبقى منكبد


＾）وفي（ج）：الجمعة．
＂）وني（اله ج）：يستحب．
＂）وني（ا）：وعلى القولـ



والأصح أنه واجب(1)، لحديث عروة(r) بن مضرس فيه .

 الصللة - يعني بجمعْ(^) - وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا



 r







「) نهاية لوحح (1|1) من نسـخة (ا).



ومنها : المبيت ليالي منى والرمي فيها وطواف الوداع، وفي الثئلاثة قولان: أحدهما: (أنها) (r) مستحبة لدلالة الفعل. (والأمت)(\&) أنها واجبة(0) لأدلة
 ويدعوا يوما ، ثم يرموا (ما)(Y) فاتهم(A) . وأرخص لنحائض أن تنفر من غير

1) وثي (ج): نفثد.
 الأظفار والشارب وحلت اللم أس ونحو ذلّن (انظر: القاموس المححيط 17N1،


 (rr._řa/r)


 r
2) وني (بعهد): والصححيح
「) وني (ج): ويوموا ¹ ${ }^{\text { }}$






 الحديث (9) (9).

طواف وداع(") . وهذا يقتضي الوجوب في حق من عداهم .(「) والله أعلم.
'(الحديث في الرخصح للحائض متفق عليه. (النظر: صحيح البخاري مع فتح الباري





## قــاعــدة)

إذا ورد عن النبي ڤٌ الحرمين في البرهان (r) ما يقتضي الميل إلى الأخذ بآخرهما ولما واعتقاد كونه
 كيفية صلاة الخوف بذات الرقاع(0). فإنه رأى رواية خوات(؟) بن جبير متأخرة
 . المحصول 1R-olV/ ( الظر: البرهان rr الي ميل. يقال: إصغى اليه أي مال بسمهد نحوه. (الظر: المصباح المنير ص •اب، مختار الصحاح ص عچץ).
8) وفي (ج): إلى ذلك صغو، بالتقديم والتأخير.
 من نجد. وسميت بذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفّوا
 المسلمين رقعوا راياتهم. والصحيح الأوله وهو الثابت في الصحيحيرن عن البي موسى الأشعري رضي الله عنه النه (انظر: صحيح البخاري مع فتع الباري
「 هو خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه. صحابي جني جليل، وأحد
 توفي رضي الله عنه ني المدينة سنه (؟))ـهـ (الظظر ترجمته في: تهذيب



 ,أتهوا لأنفسهم. ثم انصرفوا'فصفوا وجاه العدو، وجأكت الطائفد الأخرى فصلى




 الصلات، باب صلاة الخونه، الحديث (A\&Y).

عن رواية ابن عمر（＂）فأخذ بها ．قال：وربما سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع الروايتين في غزوة والحدة ورآهما（متعارضتين）（「٪）ثم تمسك من طريق القياس بأقرب المسلكين إلى الخشوع وقلة الحركة ．（r） وتبع（المازري）（！）الإمام في اليتيار تقديم المتأخر من الفعلين． والذي صار إليه القاضي أبو بكر والغزالي وجمهور الأصوليين أن الفعلين لا يتعارضان بمجردهما لأن الفعل لا صيغة له تدل على شيء معين（0）، إلا إذا دل الدليل على ثبوت تكرير الأول في حقه وحق الأمة．（فحينئذ）（1）يكون الثاني．ناسنا لـأول
وفي الحقيقة النسخ ليس للفعل، بل إنما هو（للدليل）（）الدال على ثبوت تكرير الأول ودوام حكمه．
وأما إذا لم يعلم المتقدم منهها والمتأخر فأولى بعدم التعارض ．وعلى هذه
القاعدة صور ：
＇＇وهي：ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهـا：د أن


 （الظظ：صحيح البخاري بع فتح الباري（INV／さ）：في الدغازي، باب غزوة ذات
اللرقاع، الحديث (ڭ|rr)).
「) وفي (د): متعارضين.
₹) وفي (ج): الماورديـ.
，الالمازري：هو أبو عبد الله، ．．مـحمد بن علي بن عمر التميمي المازريه المالكي، أهولي فقيه．من شيو خه أبو الحسن اللختئيه ومن طلابه ابن المقري．



「) وفي (ج): وحينئذ.
) وني (ب،د): الدليل.

منها : سجود السهو . (فهد)(!) تمسك جماعة من أصحابنا في كونه قبل

 كلام طويل ليس هذا موضعه .
واختار الشيخ (أبو حامد)(1) الإسفرائيني التخيير بين قبل السلام وبعده في (صورتي)(v) الزيادة والنقص، وصورة الشك أيضا ، والبناء على اليقين
 (9). والجميع جائز
 قعد.(.) فاختار أكثر الأصحاب الترك ورأوا الأمر بالقيام منسوخا بفعله


 حتى إن بعض العلماء قالوا: أصح الأسانيد مطلفقا الزهري عن سن سالم عنم المن أبيه.


r)

 المشهور عن اللزهري من نتواه سجود السهو قبل السلام (الظر: السنن الكبرى رفي (ج (

「) وفي (ج): أبو إسحاق.
() ${ }^{\text { }}$
^) وني (ج): بينهما.

-) ورد ذلل في أحاديث متفق عليها. منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه
 (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (Y/Y (Y/Y): كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، الحديث (lr-v)) صـحيح مسلم بشرح النووي (Y/V): في الجنائز،

وقد ورد في حديث أنه عَّ
هو الناسخ لا مجرد الفعل .
واختار صاحب التتمة بقاء استحباب القيام ورجحه الشيخ محي الدين في
 ومنها : قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين • وفيه قولان للشافعي(^) . وصحع أكثر العراقيين القول بالاستحباب؛ وأكثر المراوزة (مقابله)(9) وهو اختيار المتأخرين.).(1)

> باب القيام للجنازة، الحديث (1ه) وروى مسلم أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: " قام
 الجنائز باب القيام للمجنازة، الحديث (بج9).

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$


 "(قام دسول الله ويشهد له ما في الاصحيح من حديث علي علي رضي الله عنه قال: اپقام رسول الله
 الجناثز، باب القيام للّجناتز ونسخه، الحديث (97). ¹ (باقطة في (ب)




^) انظر: الأم 1rM/، مختصر المزني مع الأم 1-NA. ') وفي (ج): مقابلة.


وفي الطرفين أحاديث صحيحة من فعل النبي عَّهِّ ،（1）ويمكن الجمع （بينها）（1）بأن ذلك بحسب اختلاف المأمومين．فحيث كانوا محصورين يؤثرون التطويل قرأ السورة في الأخيرتين، وحيث كثر الجمع تركها ．كما جمعوا بذلك
 من تقديم（أحد）（®）الطرفين وإلغاء الآخر • ويحمل أيضا اختلاف نص الشافعي
 من أشار إلى هذا في هذه المسأكة．
＇（ منها ما ورد في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه＂أن النبي ينّئِّ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسوردتين، وني وني اللـ كعتين الأنخريين بأم الكتابल，（الظر：صصيح البخاري مع فتح الباري（Y）（Y・モイ）：في الأذان، باب يقرا في الأنخريين بفاتحة الكتاب، الحديث（VVI）．صحيح مسلم بشرح النوري
 الحديث يدل على عدم استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في الر كعتين الأخيرتين．
وقد ورد في صحيح مسلم ما يدل على الستحباب قراءة السووة في اللر كعتين
 يقرأ في صلاة الظهر في اللركعتين الأوليين في كل ركي ركع قدر ثلاثين آية، وفي

 r）هكذا في（ب）؛ وفي بقيه النسخ：بينهما．「

-) وني (ب): آخر.
 والمذهب الصحيح أن أكثره إحدى عشرة ركعـة . وفيـه وجه أنـه ثـلاث عشرة ركعة(!) لحديث ابن عباس فيه .(0) وقال /( ) الجمهور : الركعتان (ني روايـة) (Y) ابن عباس هما الخفيفتان

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

r

 ومنها ما يدل على أنه ثلاث عشرة ر كعة، كحديث عائشـ رضه رضي الله عنهـا

 الحديث (VrV). ومنها ها يدل على أن المصلمي بالخيار بين الو الحدة والثُلاث والخمهس، كحديث



 اللوتر بثلاث وخمس، الحديث (119.). والحاكم وتال: صحيح على شرط البخاري ومسلمم.











 وهذا أولى من تول من قال هما سنة العشاء . ولو (أوتر)(0)


' من الليل فليفت

بالليل، الحديث (V).

 حديثا، ودوى عنه بعض الأصحابة كاللسائب بن يزيد رضي رضي الله عنهمه، وكثير من

 الصحابة اللدواة ص هr). ¹) وحديث زيد بن خالد الذي أشار إليه المؤلف، هو ما رواه مسلم أنه رضي اللمه
 صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى رلى ركعتين وهما دون اللمتين


 (V70) (V). ") وفي (ج): أوثر.
「 وفي (ج): ثلاثد عشر.


4) وفي (بهد): الأعداد.
"ا انظر: المجمو ع \& ع

قلت: ويؤيد عدم انتحصاره حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي

وأجاب الجمهور بأن هذا（الاختلاف）（＂）فيما دون（الإحدى）（٪）عشرة أو
 قال النووي ：وهذا الخلاذ شبيه بالخلاذ في جواز القصر فيما زاد على

ثمانية عشر يوما ، وفي جواز الزيادة على انتظارين في صلاة الخوف．（®） قلت：الأصح فيما إذا أقام المسافر ببلد لقضاء حاجة（يتوقعه）（）＂ولم يجزم بإتامة أربعة أيام أنه يقصر إلى ثمانية عشر［ليوما（V）．وقيل سبعة عشر ．وقيل تسعة عشر ．وقيل عشرين（A）، بحسب اختلاف الروايات غي （9）．الحديث




 ＇）وفي（1）：للاغتلاف． r
「）وفي（ب）：الثلاثد عشر．
 ＂）الظظر：نفس الهرجع ع「「
＾）انظر：المجهو ع \＆\＆
 يقصر «．دواه البخاري في تقصير الصالاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يتصر، الحديث（الماري（1））． وني دوايد لأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه：ا＂سبع عشرة＂، رواه في






والقول الثاني يقصر أبدا . [والقول](1) الثالث لا يجوز أصلا . ومنهم من خص هذه الأقوال بالمحارب وجزم في غيره (بأنه)(r) لا لا يقصر (r). بعد أربعة أيام قولا واحدا وأما في صلاة الخوف إذا فرقهم أربع فرق فصلى بكل طائفة ركعة ففيه خلاف وتفريع طويل يرجع حاصله إلى خمسة أقوال : أصحها صحة صلاة الإمام



 علمت بطلان (صلاته)(9).)

يونا يقصر الصلاة ". رواه في الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، الحديث (1 (1)). وصححه الشيخ الألباني.
 السنن (السر) المكتب (الاسلامي، بيزوت).
'
r
 8) وفي (ج): الأولتين.
-) وفي (ج): والآخدرتين.
「) وفي (ل، ج): علما ؛ وفي (ب): علنا.
V
^) وفي (د): صالام
")

(IVA)

ومنها إذا كبر خمسا في صلاة الجنازة(!) عمدا، ، ففيه وجهان : أحدهما تبطل صلاته، وبه قطع القفال والقاضي حسين والمتولي(r) . وأصحهما ، وبه قطع الأكثرون، لا تبطل(r) لمجيء الحديث بها . (\%)
قال /(0) ابن سريج: صحت الأحاديث بأريع تكبيرات(1) وخمس، وها وهو من اختلاف المباح والجميع جائز(v) . والله أعلم.
') الجُنازة: بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصع، بن جنز أي ستر وجـع. والجنازة


「
8) وهو حديث عبلد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنا

 (الظر: صصيح مسلم بشدح النووي (Y/Y)) / وزيد المذكور في الحديث هو زيد بن أرتم رضي الله عنه، جاء مبينا في دواية أبي داود للحديث. (الظطر: سنن
 "
"


 (Y/Y)


## فـصـل(1)

الـحالم إذا اجتمعت فيه شُروط الاجتهاد غير الـدالة، قال أكثر الأصوليين لا يعتبر قولـه في الإجماع(r) و لا تنقضه مخالفته . (r) واختلفوا في تُعليله على وجهين :
أحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثق بـه لغسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، أو بالخلاف وهو موافق . فلما تعذر النوصول إلى معرفة قوله سقط أثر
(8). قولـه

الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد كالـعلم، فإذا (فاتت)(0) الـعدالة فاتت (7). أهلية الاجتهاد

فالتعليل الأول يرجع إلى أن الـعدالة معتبرة في أخباره لا في (تهيئه)(V) (للاجتهاد) (^) . فهو عند (قائلـه)(9) مجتهد غير مقبول القول . وصاحب التعليل الثاني يراه من شرائط أهلية الاجتهاد .
 .r.1/1
r الإجماع لغة: يطلق على العزم على الشيء، يقال: جمع أمره وأجمعه أي عزم عليه. ويطلت أيضا على الاتفات، يقال: أجمعوا على الأمر أي أتفقوا عليه.

 .) rri/l


.roo-ror/l
") وفي ( ج): فانت.

「
^) و وفي (ب، ج): الاجتهاد.
9) وفي (ب): قابله.
(1A.)

ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده إلى حكم هل يقلده فيه من علم صدقه في فتواه بالقرائن؟
وفيه خلاف، فعلى الأول لـه](1) الأخذ بقوله لأنه لم (يترتب)(r) ذلك على مجرد إخباره، بل مع (ما انضم)(r) إليه من القرائن المفيدة للعلم بصدقه (8). في فتواه . وعلى الثاني لا نأخذ بقوله لأنه ليس من أهل الاجتهاد


ويتصل بهذا قاعدة:
(1). ما يشترط فيه الـدالة وما لا يشترط فيا

ومدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه أن المصالع المعتبرة إما في محل الضرورات أو محل الحاجات أو في محل التتمات(r)، ، وإما مستغنى عنها بالكية إما لـعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها .
 الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير ، إذ الفاسق ليس لـه وازع ديني فلا يوثق به .)
 الأشباه والنظانر للسيوطي ص الشا
「) المصلحة الضرورية: هي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الكليد الخمسة التي هي النفس والدين والعقل والنسب والمال. فالمعنيّ بكونها ضرورية أنه لا لا لا لا لـي
 على استقأمة، بل على فساد ولـي وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع ع بالخسران الهبين.
 فهي مفتقر إليها من حيث التوسعد ورنع الضيق المؤدي في الغالب الثى الحرّ ج
 الجمله الاحر ج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.
, أما التتمات: فهي التحسينات، أي ما استحسن عادة من غير اضطرار إليه و لا


 المحلي على جمع الجوالمع مع حاشية البناني عليه (YAM/ )
) الظر: قواعد الحصني لوحة (VY)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (VY)

فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية غي محل الضرورات، لأن الضرورة تدعو لحفظ الشريعة في نقلها وصونها (من)(1) الكذب. وكذلك في الفتوى أيضا ، لصون الأحكام (ولحفظ)(r) دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع. فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت

وكذلك في الولايات على النير، كالإمامة الكبرى والقضاء وأمانة الحكم والوصاية والتصرف على الأولاد من الآباء والأجداد على المذهب ومنهم من طرد فيه الخلاف(") الآتي في العقد ومباشرة الأوقاف والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك، لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من (病. الضرر العظيم

وخرج عن هذا انعقاد النكاح بشهادة (مستورين)() غير متحققي الـددالة، لأن النكاح يقع غالبا (فيما)(1) بين أوساط الناس والعوام في البوادي والقرى. فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق • بخلاف الحكم، فإن الحاكم يسهل عليه مراجعة المزكين ومعرفة/(V) الـدالـة الباطنة.
「
 ) المستور لغة: اسم المفعول من ستر، والستر ما يستر به كائنا ما كان. يقال: ستر الثيء أي غطاه. ورجل مستور أي عفيف. وشرعا: هو من عرفت عدالته ظاهرالا والا باطنا. (الظر: مختار الصحاح ص ص rı0،

$$
\begin{aligned}
& \text { r) وفي (ج): في ما. }
\end{aligned}
$$

فاكتُفي في（حصول）（1）العقد بسلامة الظاهر عن الأسباب المفسقة．
 وقد طرد الاصطخري القول بذلك（8）فقال لا تنعقد بشهادة（المستورين）（ْ）． （1）．وزاد الشيخ أبو محمد فتردد في مستور الحرية والصحيح أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله

فيهما باطنا ، لأن ذلك（يسهل الوقوف）（）عليه بخلاف الـدالة الباطنة．
 وصححه في البيان．والثاني［أنه］（9）لا ينعزل، ومال إليه（الإمام）（＇）＂）، وجزم به القاضي حسين والرافعي • وصححه كثيرون لما في إبطال ولايته من اضطراب الأمور وحدوث الفتن．والثالث：إن أمكن（استتابته）（1I）وتقويم أوده
 وقال ألإمام في الغياثى ：الذي يجب القطع به أن الفسق الصادر من الإمام （18）．لا يجوز خلعه لما في ذلك من المفاسد

1）وفي（بهد）：حضور．
「）وفي（ج）：وكذلك．
「 انظر：قواعد الأحكام ص 110
¹ نسبه إليه الشيخ أبو إسحاق الشيراذي في الـهذب ب/•؟.
-) وفي (ج): المستتورين.
7) انظر: روضة الطالبين بهr/o.
「) وفي (ج): سهلا للوقوف.
^) ساثطة في (ج).
") ساتطة ني (ج).
") وفي (ج): إمآم الحرمين.
") وفي (ج): استتابة.
"') وفي (ج): يكن.
ir انظر: غياثى الأمم ص عr.I.
") انظر: نفس المرجع.

ثم ثال بعد ذلك ：وهذا في نوادر الفسوق، فأما إذا（تواصل）（！）منه
 （الحقوق）（£）وارتفعت الصيانة（ووضحت）（）الخيانة، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم．فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبزة فالبدار البدار، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا（بإراقة）（1）دماء ومصادمة أحوال（جمة）（٪）الأهوال، فالوجه أن يقاس مالنناس（مدفوعون）（＾）إليه مبتلون به بما（يفرض）（9）وقوعه．فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع فيجب احتمال المتوقع، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الصبر والابتهال إلى （1）．الله تعالى
وذكر（الرافعي）（II）في القاضي إذا طرأ فسقه وجهين، وأصحهما أنه ينعزل［بذلك］（r）، إذ ليس في عزله ما في عزل الإمام من الفتنة．（r）（r） وقال الـغزالي في الوسيط بعد ذكر شروط القاضي ：اجتماع هذه الشروط （متعذر في عصرنا）（8）＂لخلو العصر عن المجتهد المستقل．فالوجه تنفيذ قضناء كل من（ولّاه سلطن）（19）أو ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقا، كيلا
") وفي (ج): في عصرنا متعذر، بالتقديم والتأخير.

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): توصل. } \\
& \text { r } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ' } \\
& \text { 「) وفي (ج): وصحت. } \\
& \text { 1) وفي () (): بإزاتة. } \\
& \text { " }{ }^{\text { }} \text { وفي (ب): جمت. } \\
& \text { ^) وفي (ج): فعون. } \\
& \text { ") وفي (ج): يعرض. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وفي (ج): الإمام اللرانعي. } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ها) وفي (ج): ولاة السلطلن. }
\end{aligned}
$$

يتعطل مصالح الناس ．ويؤيده أنا（ننفة）（י）تضاء قاضي［أهل］（٪）البغي لمثل هذه الضنرورة ．

قال الرافعي ：وهذا حسن ．
وقال الشيخ عز الدين：لما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة اختلف فيهم، فمنهم من ألحقهم بلألئمة（لأن）（r） تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء ．ومنهم من ألحقهم بالأوصياء لأن تصرفهم أخص من تصرف（الأئمة）（\＄）．（ه）
وأما محل الحاجات،（ففي مثل）（7）تصرف الآباء والأجداد لأبنائهم، والمؤذن المنصوب لاعتماد الناس علىى قولـه ني دخول（الأوقات）（V）، إذ لو كان غير موثوق به（لحصل）（A）الخلل في إيتاع الصلوات ني غير أوتاتها ．

 هذه بالتتمات إذ ليس فيها توتع خلّ بالنسبة إلى（المصلين）（10）／（17）خلفه،

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ) } \\
& \text { 0) انظر: قو اععد الأحكـا } \\
& \text { 「 ) وني (ا): فغي نعل ؛ وفي (ج): فهي مثل. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") } \\
& \text { " النظر: الأشباه والنظائر للسيو طي ص (1r } \\
& \text { r } \\
& \text { rir (r) وثي (ج): رضي الله عنه. } \\
& \text { : انظر ا } \\
& \text { *) } \\
& \text { ") نهاية لو حد (1 (1 ) }
\end{aligned}
$$

（1）．لأن توهم تكَ مبالاته بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق （ولذلك）（r）لم［يعتبر］（r）هذا باتفاق أصحابنا في الإمام غير الراتب، بل تجوز الصلاة خلف الفاسق إذ لا ارتباط لصلاة المأمومين بصلاته، وتصح صلاتهم وإن تبين حدثه ．）
 عن التقصير والخيانة في حق موليته،（ويتعير）（）في حق نفسهه وعشيرته إذا وضعها في غير كفء．إلا أنه لما كان بعض السفهاء لا يبالي بذلك كانت （1）．العدالبة من（التتمات）（＾） واختلف إشعار لفظ الإمام الشافمي في ذلك．［وفيه］（1）، للأصحاب طرق （11）：كثيرة يجمعه أوجه
 الأولين لم يكونوا（يمنعون）（r）＂الغستة من تزويج بناتهم • والثالث يلي المجبر دون غيره، لكمال شفقته وقوة ولايته（18）．والرابيع عكسه لأن غيز المجبر لا
٪) انظر: الأشبَاه والنظاثُر للسيو طي ص זآ.
") وفي (ع): فلان.
†) وفي (ا): ينزعه.
T وني (ج): ويعتبد.
^) وفي (ا): الـتممات ؛ وفي (ج): المتمات.
〔 انظرَّ: قواعد الأحكام
-) ساقطة في (ج).


rr الظر：المنها ع مع مغني المحتا ج
＂r ＂）هنا وإن كان هو المألوفه إلا أننا نرى－مع الأسف－من الآباء من يحجز ابنته عن الزوأج لمصلُتته، كالاستفادة من راتبها اللثهري．فأين كمال الشنفقة لمثل

$$
\begin{aligned}
& \text { r) وفي (): ولهذا ؛ وني (ج): وكذلكي } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

يستقل، هتنظر هي أو بقية الأقارب لها . والخامس يني (المستتر)(1) بفسقه
 وغيره يلي. والسابع (أنه)(r) يز يزون ابنته و لا يقبل النكاح على ابنه بحال. قال في البحر : وهذا أصح(1) . والثامن إن كان غيورا وليم وإلا لم يلـ
 الإمام، (فأما)(ْ) الإمام فيلي قطعا . والحادي عشر أَّن ذلك في حقه بالنسبة
 الأربعة [ابن الرغعة](A) في شرح الوسيط. والثاني عثـر قاله الغزالي : إن كان

 يكون التعمل به .

هذا الأب تجاه ابنته! واللد المستعان.
') وفي (د): المستسر
r
r

) وفي (بعد): وأما.
「

^)

") وفي (ج): يفسقه به.
") وفي (ج): يلي الأقرب.



وقد طرد الشيخ أبو علي والقاضي حسين هذا الخلاف في ولايته المال． （والأكثرون）（1）قطعوا بالمنع（）．والفرق أن طبع القريب（يزعه）（r）عن أن （يضر）（\＄）موليته بإدخال غير الكفء عليها لمصلحته، وذلك خارج عنه، （ويتعيز به（）（أيضا ．بخلاف إضرار ولده في ماله لمصلحة نفسه．فإن طبعه يحثه على تقديم مصلحة نفسه على أولاده، فشرطت العدالة فيه لتكون وازعة （1）．له عن ذلك
ومن هذا／（v）القسم أيضا ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والدفن والتقدم في الصلاة، لأن فرط شفقة القريب وكثرة（حزنه）（＾）على قريبه （يبعثه）（9）عنى الاحتياط［في ذلك］（い）، وقوة التضرع في الدعاء لـه．فالعدالة فيه من التتمات، واعتبارها في ذلك أبعد منه في ولاية النكاح．فلذك لم （يجئ）（＂）خلاف في اشتراطها（＂） وأمأ المستغنى عنه بالكلية لعدم（الحاجة（إليه））（r）فكالإقرار لأن طبع


$$
\begin{aligned}
& \text { '「 وني (ج): والكثُوون. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (): ينزعه ؛ وفي (ج): يدعه. } \\
& \text { 8) وفي (ب): يضير. } \\
& \text { •) وفي (بهد): ويعتبر هو به. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「) نهاية لوحة (117) من نسخة (ج) } \\
& \text { ^) } \\
& \text { ") وني (ب): تبعثه ؛ وني (د): يبعته. } \\
& \text { ") } \\
& \text { ") وفي (ل، ج): يجين فيه. }
\end{aligned}
$$


＂「）وفي（ا）：عليه．
1＂）وفي（1）：ينزعه．
10）ساقطة ني（ج）．

أو تغريم مال، فقبل من البر والفاجر (اكتفاء)(>) بالوازع الطبعي. ولهذا يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون ما يوجب [المال](r) لأن طبعه (r). يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده ورا

 إذا وثق به، لأن طبع المالك (يزعه)(0) عن إتلاف ماله بالتفريط. (ولذلك)(1) (ا




> ') وفي (1): التقاء.
r) وني (ج) زيادة: (لأن طبهـ يزعه عن إضرار دون ما يوجب المال)، بين كلمتي (المال) و (لأن).
r 8) ") وني (1): ينزعه.
「) وفي (ج): وكذللن.
"
^)
 ") ما بين المaكو فتين ساقطد في (د) ؛ وفي (الهب): والله أعلم.
(1)

إذا ندر واحد أو اثنان في مخالفة بقية (الأمة)(「) فهل يكون قول الجمهور إجماعا؟
 يكون إجماعا لأن الجمهور ليسوا كل الأمة. وعلى هذا فهل هو حجة الم اختار ابن الحاجب (أنه)() () يكون حجة لأنه (يبعد) () أن يكون متمسك
(A).النادر من الأدلة أرجع مع توفر نظر الجمهور وبحثهم
 في بعض الصور • ويـعبر عن ذلك أيضا بأن النادر (هل)(II) يلحق بجنسه أو
(انظرها في: المحصول

$$
. r \cdot v \_r \cdot o / r
$$

r
r





 المؤ لفين
 (
「
^) انظر: منتهى الوصول والألمل ص 07 (1)
9) نهاية لو حـ (177) من نسخة (د)
") (1) ساقطة في (د) (1)
") وفي (ا): قيل.
 ,النظانر للسيو طي ص •rr.
وفيه خلاف في صور :

منها : إذا راجت الفلوس رواج النقدين فهل (تعطى)(1) حكم النقدين في


 ومنها: أن ما ليس بمقدر كالنبطيخ والرمان الذي ليس لـه [حالـة](.) جفاف لا يباع على الجديد بعضه هبیض . فلو جفف نادرا فهل يجوز بيع بعضه بيعض وزنتا (il). اختيار الإمام
ومنها : أن الـنالب من عادات المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع • فلو استمرا جميعا وطالت مدتهما كذلك أياما ، وهو نادر ، غالمذهب بقاء خيارهما (إذا)(Ir) لم يتفرقا . وتيل لا يزيد على ثلاثثة [أيام](%D9%AA) لأنها نهايـة الـيار المشروط. وقيل متى شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالـعقد وطال الغصل انقطـع
') وني (ج): يعطى
r
r
¹ ) وني (1): فيهما.
-) وني (ب): طريق.
「) وفي (ج): يكون.
^) وني (ب،د): العلية.
^) وني (ا): جو هر.

")

(r) هكذا في (ج) ؛ وفي بقيد النست: إذ
rr
الـخيار ، (حكاه)(1) في البيان .(「"

ومنها : أن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جدا . وإنا أتت بـه لهذه المدة من حين فارقت الزوج إما (بغيبة)(٪) أو بطلاق (لحقه(٪) (ولم)(0) تعتبر الـغلبة في أمثالـه .
ومنها : إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول بالزوج لـحقه(V) مع أن ذلك نادر جدا، والغالب خلافه . ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين سترا للعباد ورحمة بهم

ومما يشبه اختيار ابن الحاجب خجية قول الجمهور ، الحمل على الـغالب
والأغنب.(A) وذلك في صصور كثيرة:
منها : أن من باع بدراهم أو دنانير غير مـينة و لا موصوفة بصفة معينة انصرف ذلك إلى غالب نقد البلد . فإن كان فيه نقود بعضها أغلب من بـض (9).انصرف إلى الأغغب


1) وفي (بهد): وحـكاه.
 الأشباه والنظائر للسيو طي ص البّ.「) وغي (ا): نغسه ؛ وفي (ج): بنغسه. \& ) وفي (ا): بحقه. ○) وفي (ج): وإن لم.
 (V

 ") هكذا في (ج) ! وفي بقية النسـخ: لزمه. " "



ومنها : أن من مك خمسا من الابل سنة لزمه فيه شاة من غالب شياه البلد
(1). أو أغلبها

ومنها : الفدية في الحع كذلك . ومنها : جزاء الصيد فيه كذلك .
 بشيء من النقدين كذلك](ه) إلا أن يعينه .(1)
 البلد أو [من](A) أغلبها (كذلك)(1).) (1)
' أي إن كان الغالب ضأنا فمن الضأن وإن كان معزا فمن المعز. (انظر: المهذب (1£ヶ)
قال النووي رحمه الله: هذا كلام صاحب المهذب وبه تطع البندنيجي من
 المشهور اللذي تطع به أصحابنا العراقيون وصحتحه جمهور الآخراسانيين أنه يجب من غنم البلد، إن كان بمكة فنـاة مكيد أو ببغداد فبغدادية، و لا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخر ج من أيّ النوعين شاء. (الظر: المجهو ع ه PMN). r) وني (ب): المخيرة.
,والكفارة المرتبه هي التي أوجبها الله تعالى على اللترتيب بحيث لا ينتقل اللـكفر إلى الخصلد الثانية إلا عند عدم القدرة على الأولى المى ككفارة الظهارة. ألما المخيرة فهي التي يختار المكفر فيها أيّ خصلد شاء ابتداء ككفارة الأيمان.「) زائدة في (1). \& أي إذا أنتقلت الكفارة إلى الإطهام وجبت من غالب قوت البلد. (انظر: المهذب (llver
ه) ما بين الهعكوفتين ساتط من (ج)
 ~ ^) ( "
-) هذأ فيهن وجبت عليه الدية و لا يملك إبلا، أما إذا كان يملث إبلا فتجب الدية من الصنف الذي يملككه سواء كان هو اللالالب ني البلد أم لا. (الظط: المهذب

(「). ومنها : نفقة الزوجة(1)، دون نفقة القريب، غإن تلك غير مقدرة (r) ونها : أن من ملك التصرف بجهات عديدة فأطلق (عقده)() (حمل)(६) على أغلبه. كمن كان وصيا على يتيم، وقيما في مال ولده، (ووكيلا)(0) عن غيره ؛ ثم اشترى شيئً بثمن في الذمة وأطلق انصرف ذلك الحقد إليه لأنه الأغلب أو (7).الـغالب من تصرفه، ولم ينصرف إلى ولده أو يتيمه أو موكله إلا بالنية (Y)
 فلـه سلبه||(9) . و (\$ من أحيا أرضا ميتة فهي لـه «(٪) . . فإن الـخالب من أقوالـه


 ^) متفتّ عليه من حـيث أبي قتادة رضي الله عنه. ولفظه في الصحيحين: " من


 الاقاتل سلب القتيل، الحديث (IVol). , السلب: هو ما يو جد مع المححارب من ملبوس وسلا ع ودابة. وقيل يختص بأداة




 "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ". (انظر: صـحيح البخاري مع نتح الباري

 الحياة. وإحياء الموات هو أن يعمد الشخصص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها


(7). (0) (0)
 (9). حمله على الفتيا لأنه الـالب منه

لأحد فيحييها بالسقي أو الذرع أو الغزس أو البناء فتصير بذلكُ ملكه، سواء
 الباري ه/r (r)
 (r) وني (1): للجمام

\&) وفي ( (له ج): مقيدة.
" ${ }^{\circ}$ " وفي (ج): بالموت.
「) إنظر: المبسوط ط -
² مهأرية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. أسلمت في الْفتح وحسن إسلامهها، ,شهدت اليزموكّ لمع ذوجها أبي سفيان، توفيت رضي الله عنها في أول أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (الظُ ترجمتها في: تهذيب الأسماء واللغات
^) متفق عليه من حديث عائشد رضي الله عنها. (انظر: صحيح البخاري مع فتح


الحديث (IVI).
9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم NMI (II (1)

ومن الحمل على الـنالب أيضا انقضاء الـعدة بثُلاثة أقراء(1) ، وحل الوطء بعد الاستبراء بحيضة في (المشتراة)(r)،(r) (r) مع أن (الأصح)(\&) في المذهب أن الحامل تحيض(0)، ولكن ذلك نادر فدمل الأمر على الـفالب. فإن تبين بعد ذلك الحمل نقض ما (ترتب)(7) على انقضاء العدة.

> 「 「

وقد ذكر القرافي（أمثلة）（1）كثيرة حمل الأمر فيها على النادر إما تطعا أو




إعمال（الأصل）（1）المستصحب كما تقدم في القاعدة（الأولى）（י）（1）من هذا الكتّب／（1）إما جزما أو على الصحيح كما تقدم．
 صدقهم ．وكذلك النساء فيما لا يقبلن فيه،［والعبيد］（r）．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ب): في أمثلة. } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {r }} \text { وفي (ا): اجز } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「) وفي (ج): مخامرة. } \\
& \text { ") وفي (ج): وكثير. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ( }{ }^{\text { }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وني (1): للأصلـ } \\
& \text { ") وني (ا): للأولى. } \\
& \text { ") نهاية لوحة (I7V) من نسخة (د) (د) } \\
& \text { ") وفي (د): صبيان. } \\
& \text { r") ساقطة في (土) ؛ وفي (ا): والغبيد. }
\end{aligned}
$$

ودعوى الرجل الصالح الخير على من عرف بالفجود والكذب．فإن الـغالب صدق المدعي، وقبل فيه［يمين］（ا）＂（المدعى）（r）عليه．وشهادة الـدل المبرز لولده،（والغالب）（r）ددقه ．إلى غير ذلك من الأمثة التي ألغي فيها الغالب （8）．والنادر

（الصور النادرة）（）،（وحملا）（）على الـغالب من الدعوى والشهادات وحسما لمادة الاضطراب．والله أعلم ．
！）ساتطة غي（ج）．
r
「）
「）${ }^{\circ}$ وفي（ج）：افتضت．
「


## قـاعـدة(1)

الإجماع السكوتي: وهو أن يفتي واحد أو جماعة في واقعة، أو يحكم فيها
(r). ويشتهر بين بقية المجتهدين فيسكتون عنى ذلك من غير نكير فالمشهور من مذهب الشافعي أنه ليس بإجماع و لا حجة. . وروي عنه أنه تال : لا أنسب إلى ساكت تولا (r) . وروي عنـه ما يكتضي أنه إجماع، غإنـه الستدل على إثبات القياس وخبر الواحد بعمل بعض الصحابة وسكوت الباقين • (民). فلم يظهر منهم خلاف وحمله بعضهم على تكرر ذلك (في)(0) وقائع كثيرة (أفاد)() (السكوت)(٪) في جميعها الموافقة(A) . وهو قدر زاند على فرض المسألة . وفيها أيضا مذاهب أخر(؟) . ويتخرج على الخلاف مسانل :
منها : (إذا)(•) علم البائع أن المشتري يطأ الجاريـة في مدة الخيار وسكت (عيـه)(1") ، أو وطئها بحضرته وهو ساكت فهل يكون (بذلك)(Ir) مجيزا للعقد؟ فيـه وجهان : أحدهما نـم لإشعاره بالرضا . وأيد ذلك بنص الشافعي في المختصر : ولو عجل المشُتري نوطئها نأحبله تبل التفرق غي غفلة من البائع •
 .19:/® \&
 r
 ") وغي (ج): من. †) وني (1): غإذ.
(V
^)
( انظر: البحر المحيط \&
-) وني (بهد): ما إذا.
") وني (ی): عليها.
r') وني (ج): ذلك.

فاختار البائع الفسغ كان على المشتري مهر مثله('). (فتقييده)(r) المسألة بما إذا وطئ في غفذة من البائع يقتضي مفهومه أن حالة علمه بذلك بخلاف هذا. وأصحهما ل ل يكون البائع مجيزا بسكوته كما لو سكت على (r) ييعه
 (وكذا) () لو سكت على إتلاف شيء من ماله من غير فعل منه لע يسقط ضمانه(ل)، ، إلى غير ذلك من الأمثلة (الكثيرة)(^) . والله أعلم . ومنها : إذا حلق الحلال رأس المحرم وهو ساكت لم يمنعه مع القدرة فوجهان، وقيل قولان: أحدهما لا يجب على المحرم فدية كما نو سكت على إتلاف ماله لا يكون آمرا بذلك. وأصحهما أنه كما لو طلق بأمره (فتلزمه)(1) (1) الفدية. قال الرافعي: لأن الشعر عنده (إما)(י) كالوديعة أو (كالُعارية)(1")، ، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه(Y) . ومقتضى هذا أنه إذا أتلف متلف الوديعة والمودع ساكت مع القدرة على دفعه يكون ضامنا ، وينزل سكوته منزلة الإذن في الإتلاف .

ومنها : إذا حمل أحد المتعاقدين من مجس الخيار فأخرج ولم يمنع من الكلام ففيه طريقان : (إحد/هما)(18) القطع بأن الخيار ينقطع لأن سكوته عن

$$
\begin{array}{r}
\text { 「 } \\
\text { 「 }
\end{array}
$$

الفسخ مع القدرة رضا بلإمضاء ، وهي طريقة الصيدلاني(1) . والثانية فيه وجهان : قال أبو إسحاق المروزي ينقطع ، وصحع الرافعي أن خياره لا يبطل (لأنه) (Y) مكره في المفارقة، فكأنه لم يفارق، وسكوته كما لو سكت في
(r). المجلس

ومنها : لو طعن الصانم بغير أمره طعنة وصلت إلى جوفه لكن أمكنه دفعه
 لا فعل له(1). وحكى الحناطي(") وجها فيما لو أوجر الصائم مكرها أنه
. يغطر
18) وفي (بهع): أحدهــا



 هداية الله ص (lor). r
 8) وني (بهد): وجهان.

 , كان ذا ذهن ثاقب ونهم صائب. وله مؤ لفات منها: الاستذكاره جمهع "الجوالمع



『 ) هو أبو عبد اللله، الحسين بن محمدل بن الحسين بن أبي جمفر الحناطي الطبري. قال ابن السبكي: كان إماما جليلا له المصنفات ون والمين والميجه المنظورة. قدم بغداد وحدث بها عن عبد الله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي ونحوهمان. وتال ابن قاضي شهبة: ووفاته فيما يظهر بعد الأربعمائح بقليل. (انظر ترجمته في في :


```
(وقال)($)
```

 ساكت، يجوز أن يشهه بالنسب. قال ابن الصباغ: وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق لأن الإقرار على الأنساب الفاسدة لا يجوز . ومنهم (من)() (V). شرط في ذلك أن يتكرر الحال (1)/ ومنها : إذا حلف لا يفارق غريمه ففر منه فالظاهر /^(^) أنه لا يحنث لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل الغريم. وقال الصيدلاني: إن /(9) أمكنه منغُ من الذهاب فلم يفعل حنث(•) . وحكى صاحب التهذيب عن شيخه(1') أنه (ir). إذا أمكنه متابعته فلم يتابعه حنـ

ومنها : إذا التقط العبد لقطة وعلم السيد بها ولم ينتزعها منه بل (سكت)(Ir) ففيه قولان: أظهرهما أن الضمان يتعلق (برقبة)(18) العبد وسائر (10).أموال السيد . والثاني يختص تعلقه برقبة العبد [ومنها: إذا تبارز اثنان وشرطا الأمان بينهما إلى انقضاء القتال، فأعان
'
「

¹
*)

1) نهايد لوحة (110) من نسخة (1).
 ^) نهاية لو حد (1 (1 ) من من نسخد (ب)


") صاحب التهذيب هو البخوي، وشيخه هو القاضي حسين، وقد سبقت
ترجمتهـا في ص 0 ال، و ص •r
rr) آنظر: روضة الطالبين
rr
2) 



الكافر جماعة من صنفه ولم يكن ذلك باستنجاده ولكنه سكت ولم يمنعهم فإنه
（1）．ينتقض أمانه بذلك، ويجوز لـغير المبارز قتته كما لو كان ذلك باستنجاده ومنها ：إذا نقض بعض أهل العقد（r）مقتضى العقد وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم بقول و لا فعل، و لا أظهروا موافقتهم، فإنه ينتقض عهدهم أيضا （8）．（）كما نو جرى منهم موافقة） ومنها ：لو（حل）（0）لا يدخل الدار فحمل بغير إذنه لكنه قادر على الامتناع فلم يمتنع، قال الرافعي：الظاهر أنه（ע）（1）（1）يحنث لأنه لم يوجد منه （الدخول）（＾）（＾）ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في الدخول، وبه قال
（9）．مالك وأحمد
^) ما نسبه المؤلف إلى الاممام مالك يوافق ما نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد،
فلإنه قال: فلان مالكا يرى الساهي والدكره بمنز لa العامد. أي في الحنث في
الأيمان. ولكن الذي وقفت عليه فَّي المدوند يخالف ذلك. ففيَّ ماً نصه: (قلتَ) أرايت من حلف أن لا يدخل دار فِلان فاحتمله إنسان فأدخله أيحنث أم لاء؟ （قال）：قال ماللك وغيره من أهل العلم إنه لا يحنث．انتهى كلامهـ الامـ قلت：نلم يفرق بين سكوته وعدم سكوته، بل أطلق．والله أعلم． أما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابن قدامد روايتين في المسأللد كالناسي．（الظر： المدونة الكبرى ألبا （7nor人

$$
\begin{aligned}
& \text { r أي أهل الذمح أو أهل عقد الأمان. } \\
& \text { 「) ما ما بين المعكوفتين ساقط من (بَهد). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }{ }^{\circ} \text { وفي () (): خلف. } \\
& \text { 「) وفي (ج): الا. } \\
& \text { " } \\
& \text { ^) انظر: روضة الطالبين ^19/4. }
\end{aligned}
$$

(1) ومنها : الاتفاق على الاكتفاء بالسكوت من البكر في الإذن في النكاع للحديث الصحيح فيه(Y). لكنه ليس من هذه القاعدة لأن الشارع أقام سكوتها
 فهي مباينة لما تقدم. واللـه أعلم.
' ' انظر: المهذب r/rv.
r

 في النكاح، باب لا ينكع الأب وغيده البكر إلا برضاهال، الحديث
 (النكاح بالنطق والبككر بالسكوت، الحديث (19) (19)..「

「 م) انظر: المهذب (دV/r).

## قــاعـدة(1)

اختلف/(r) أئمة الأصول هل يشترط في الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا يحتاج إلى ذلك؟ وهو مبني عنى أن المستند في (حجية)(r) الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور (تواطؤهم)(\&) على الخطب كما سلكه إمام الـحرمين(0) وغيره، أو الأدلة النقلية من الكتاب والسنـة، وهي طريقة الأكثر؟
فعلى الأول لا بد من اششتراط (عدد)(7) التواتر لأن من دونه يتصور
اجتماعهم عنى الخط!
ومن سنك الأدلـة السمميـة اختلكفو| فيه، (والراجح)(Y) أنه لايشترط ذلك . فلو لم يبق من المجتهدين إلا واحد فهل يكون توله وحده حجة لأنه عبارة عن كل الأمة في ذلك، أو لا يكون لما في معنى الإجماع من اجتماع أكثر من واحد؟ (A). فيه خلاف أيضا

ويترتب على هذا اعتبار عدد الذين ينـقد بهم بيعة الإمام الأعظم . فقيل هم جمهور أهل الحل والـعقد من كل بلد ليكون الرضا بهم عاما ، حكاه
(9). الماوردي وضدفه

وقيل هم أهل الحل والـعقد من اللعلماء والرؤساء ووجوه النـاس؛ و لا يشترط اتفاقهم في سائر البلاد ، وااختاره القاضي حسين وصحصه البغوي والرافني، وقال تفريـا عليه: لا يتعين فيه (عدد)(•')، بل لو تعلق الحل
 r r )
 " (V


") مكردة في (ب).
（1）．والعتكّ بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة
وعلى هذا حكى الإمام（اختلافا）（r）في أنه هل يشترط حضور شهود ［معه］（T）، فمنهم من قال لا بد من حضور شاهدين • وقيل لا بد من حضور

والكوجه الثـالث ：أنه لابد من مبايـة أربعين نفسا اعتبارا بالجمعة．واختلفوا
 والرابع：يكفي بيـعة خمسة و لا ينعقد بما دونهم ．قال الماورديي ：وهو قول
 وقيل أربـة لأنهم أكمل نصاب في الشهادات（II）．وقيل ثلاثة（لأنه）（r）أثل
 على قول ．وقيل وأحد كما تقدم، حكاه الـعمراني في الزوائد والماوردي．（10） والله［تعالى］（7）أعلم．

> 1) النظلر: روضد الطالبين Y/
> r
> 「
> ) •)「) وني (د): ويكفي. (
（1）وني（ا）：أكتر．
＂）انظر：غياثي الأمم صم
（r）
ع）وفي（ج）：يتطلت．
＂

## قـاعــدة

## في الفرق بين الرواية والشهادة.(1)

وقد ذكر القرافي أنه بقي زمانا يطلب الفرق بينهما بالـحقيقة حتى وجده محققا في كلام (المازري)(r) في شرح البرهان • فإن كثيرا من الناس يفرقون بينهما باختلافهما في بعض الأحكام كاشتراط الـعدد والحريـة والذكورة والبصر وعدم القرابة والعداوة في الشهادة دون الرواية . وهذا إنما يكون بعد تحقيق فصل (كل)(r) واحصد منهما عن الآخر و!الا لزم الدود • وحاصل الفرق بينهما أن الشهادة والروايـة خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص (بمعين)(گ) (فهو)(0) الروايـة كالأحاديث المرويـة عن
 بخلاف قول الـعدل للحاكم : إن 'لهذا على هذا كذا ، فإنه شهادة محضة.
 لذلك احتيط (فيـه)(9) باشتراط عدم القرابة والعداوة، وبالاستظهار بالعدد المقوي للظن ، وبالذكورة في غالب القضايا 'لما في النساء من نقص الـعقل

1 النظر: الالفروت للقرافي

r r )
ه) وفي (ا): فهذه ؛ وفي (ا) ب): فهي. () نهايح لو حـ (179) هن نسخـة (د). ( ${ }^{\text { }}$
^)
^) وفي (د): فيها.

والدين("). ولأن النفوس تأنف من تحكمهن (فيهم)(") . [وكذلك الحرية أيضا لما في الرق من النقص المقتضي للأنفة من نصبه مقبول القول على هذا المعين(r) ] (9) .) (9) وكذلك البصر لأن مبنى حقوق الآدميين على التضييق المقتضي للاحتياط، والشهادة غالبا تستدعي دؤية ، والسمع يشتبه .
ولم يشترط شيء من ذلك في الرواية لأنها تقتضي شرعا عاما ، ل يتعلق بأحد دون أحد، فيبعد من العدل أن يضر عدوه أو ينفع قريبه بشيء لا يقتصر /(1) به عليه بل يعم حكمه جميع الناس .
ثم وقع بين الرواية المحضة والشهادة المحضة صور أخذت من كل منهما شبها • ومن الحدكم بين الناس [أيضا] (V) فإنه اكتفي بالواحد قطعا . فاختلف في تلك بأي المراتب تلحق (ليترتب)(^) عليها أحكام تلك (المرتبة)(9) الخاصة .


 رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن"، قالت: يا رسول الله وما
 رجل، فهذا نقصن العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا
 في الحيض، باب ترك الحاتض الصوره الحديث (६- (r) من رواية أبي سعيد
 باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات، الحديث (V9)، من دواية ابن عمر رضي الله

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { (2) ما بين المعكوفتين ساتط من (1)، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text { }} \text { ( } \\
& \text { ^) و وفي (د): لتوتب. } \\
& \text { 4) }
\end{aligned}
$$

فالأول منها ：قبول المواحد في هلال رمضان على الأصح الذي نص عليه في
 اختلف في مأخذه هل هو（جار）（a）مجرى الشهادة أو مجرى الروايـ؟ فمن جهة أنه لا يختص بشخص مع لوين بل يـم المكلفين في ذلك المصر أو

 （9）وبحثه عن عدالة المخبر أشبه الشهادر أله

 وينبني على الخلاف فروع منها ：قبول المرأة فيهـ ．فعنى أنه رواية يقبل، وعلى أنه شهادة لا لا


$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع') وني (ج): جاري. } \\
& \text { © ) نهائة لوحة (117) من نسخد (1). } \\
& \text { 「) وني (): من. } \\
& \text { 「) وفي (ج): بهذه. } \\
& \text { ^) وفي (ج): الفرقد ؛ وني (د): القوم } \\
& \text { " } \\
& \text { •) زا زائدة في (ج). } \\
& \text { " انظر: الأم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { rr } \\
& \text { 18) وفي (ج): مهـ ليس للشهادة. } \\
& \text { 10) انظظر: فتح العزيز (ros/7 } \tag{ri.}
\end{align*}
$$

ومنه｜：قبول العبد كذلك ．وتد（نص）（׳）على أنه لا يقبل［فيه］（׳）［قول］（r）
（ 0 （المرأة والحبد）（٪）
ومنها ：الصبي المميز الموثوق به لا يقبل فيه على القول بأنه شهادة．وعلى الرواية طريقان：：أرجحهما لا يقبل قطعا．والثانية فيه وجهان كالوجهين في تبول روايته．（1）
ومنها ：اشتراط العدالة الباطنة، لابد منها على القول（بأنه）（٪）شهادة．
 ومنها ：الإتيان بلفظ الشهادة ．وفيه（طريقان）（4）：（！إحداهما）（•）يشترط ذلك قطعا．والثانية، وبها قال／（＂＇）الجمهور ، فيه وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين ．فإن تَنا شهادة اشترط ذلك وإلا فلا ．و لا حاجة إلى الدعوى على
القولين لأنها شهادة حسبة .(ir)

ومنها ：إذا أخبره من يثق به كزوجته وعبده وصديقه أنه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند القاضي، قطع طائفة بوجوب الصوم عليه بذلك، منهم ابن عبدان（٪）والغزاللي في الإحياء والبغوي．وبناه إمام الحرمين وابن

$$
\begin{aligned}
& \text { ') ' وفي (ج): نص عليه. } \\
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { غ) وني (ل،ج): العبد والمر أه، بالتقديم والتأخير. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { ^) انظر: فتح العزيز (rov/ヶ، الأشباه والنظأنر لابن الو كيل riv/r. } \\
& \text { " } \\
& \text { ") وني (ج): أحدهما. } \\
& \text { ") نهاية لوحة (1) (1) من نسيخة (ج) }
\end{aligned}
$$

．「リアケ
من شيو خ شمدلان وعلهأها．من مؤلفاته شرائط الأحكام．تو في رحمهـ اللله

الصباغ على الخلاف، إن قلنا إنه (شهادة)(י) لُم يلزمه، وإن قلنا رواية (r). لزمه

ومنها : تبول الواحد فيه عن الواحد. فإن قلنا يسكل به مسلك الرواية فوجهان : اختار الإمام وأبو علي السنجي(「) والدارمي الالاكتفاء بذلك(£). وصحع البغوي أنه لا بد في الفرع من اثنين، قال لأنه ليس بخبر من كل وجه. بدليل أنه لا يجوز أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال(0) . ذعلى هذا
 (v). وجهان ، أصحهما الأول
 شذرات الذهب r/rol، طبقات ابن هداية الله ص بء؛).
'
 r ${ }^{\text {r }}$ + أبو علي، الحسين بن شعيب بن محمد اللسنجي الشافعي، عالم فقيه وإمام زمانه في الفقفه، ومن أجل أصحاب القفال. ومن هؤلفاته: شر ح المختصر، شر ح الفزوع علابن الحداه، شرح التلخيص لابن القاص. توفي رحمه الله سند (ITV). (الظر ترجمته في: تهذيب الأسهاء واللغات طبقات ابن هداية الله ص
 .riv/r

「)


وإن قلنا إنه جار（مجرى）（י）الشهادة فهل يكفي شهادة واحد على شهادة الأصل أم ل والنووي أنه لا بد من شهادة اثنين عليه ．（r） وقد فرع المتولي على قبول الواحد في هلال رمضان، ما إذا شهد واحد بتشهه ذميّ مات فلا يثبت بذلك إرث قريبه／（r）المسلم وحرمان قريبه الكافر اتفاقا ．وهل يقبل ذلك في وجوب الصلاة عليه؟ وجهان بناء على القولين في （إثبات رمضان به
（1）．（الثاني）（
وهو متردد بين（شبه）（٪）الشهادة وشبه الحكم، فاختلف فيه هل يكتفى بواحد تغليب لشبه الحاكم أم لا بد من اثنين تغليبا لشبه الشهادة؟ فيه قولان ： أصحهما باتفاقهم يكفي وأحد ．ومنهم من قطع بذلك ．وحكي［فيه］（A）وجه ثالث؛ ：إن خرص على محجور عليه من صبي أو مجنون أو سفيه أو على غائب اشترط الثنان، وإلا كفى واحدر ．و لا بد على القولين من اشتراط كونه مسلما عدلا［عالما］（9）، بالخرص ．

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 م مكردة في (ج). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) }
\end{aligned}
$$

「 الخأرص لغة：من الخرص، وهو الحزر أي التقدير والقول بالظن．
，والصطلاحا：حزر الئمر الذي تجب فيه اللز كاة إذا بدا صلاحه على ملى مالكه．
 ويجيء منها التمر كذال، ثم يأتي على نخلة أخرى فيفعل بها مثل ذلك الـ إلى أن



＾）
¹）ساقطة في（ج）．

وفي اشتراط الذكورة والحرية وجهان، إن اكتفينا بواحد（اشترطنا）（1）،


الثالث ：المسمع
إذا كان القاضي أصم فينصب من يسمعه كلام الخصوم．وهل يكتفى بواحد
أم لا بد من اثنين؟ فيه ثلاثة أوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية وشبه الشهادة．（وأصحه）（0）اششتراط اثنين．والثالث ：إن كان الخصمان أصمين أيضا اشترط الـدد وإلا كفى واحد ．（7）
وفي إسماع الخصوم كلام القاضي وما يقوله الخصم قال القفال ：لا حاجة
 （المسم）（1）كفى إخبار القاضي بما يقولـه الخصم كالرواية．وإن شرطنا العدد ففي اشتراط لفظ الشهادة وجهان، أصحهما أنه يشترط ذلك ．وفي اشتراط （＂）．الحرية وجهان على القولين، كما تقدم في هلال رمضان

> ') وفي (ج): واشترطنا.
> r) وفي (ج): وأصحهـا
> 「

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وني (د): وأصحهها. }
\end{aligned}
$$

> ( ${ }^{\text { }}$
> ^) ( وفي (بهد): وإن.
> 1) وني (ج): السهع.

الرابع：المترجم كلام［الخصوم］（1）للقاضي إذا لم يعرف لسانهم ．والمذهب اشتراط العدد فيه．وكذلك الحرية والذكورة（「）．ورأى الإمام（طرد）（「）الوجوه التي في（المسمح）（²）في المترجم أيضا ． ونظير（الوجه）（0）الثالث أن يقال ：إن كان الخمصمان عارفين／（7）بالعربية
 قال الرافعي：وليجر الخلاف يعني الذي في（المسمع）（＾）في لفظ الإششهاد
（9）．وفي الحرية على بـده في المترجم
وعلى المذهب في اشتراط الـعدد، فإذا كانت الدعوى فيما يثبت برجل وامرأتين فهل تقبل الترجمة من مثل ذلك أم لا بد من رجلين؟ فيه وجهان ： اختار الجمهور الاكتغاء．وتال الإمام والبغوي［لا بد من دجلين（•）، ．وفي ترجمة
 ［قولان］（Y）كالشهادة على الشهادة．وكذلك في الزنا هل يكغي ترجمة اثنين أم （Ir）．لا بد من أربعة؟ فيه قولان كما في الشهادة على الإقرار بالزا وهل يجوز أن يكون المترجم أعمى؟ فيه وجهان أصحهما الجواز（18）．وهذا

$$
\begin{aligned}
& \text { ) ( ساتطة في (ج). }
\end{aligned}
$$

> 「
> 8) وني (ج): السهع
> º وفي (بهد): هذا الو جه.
> 「) نهاية لو حة (ITry) من نسخة (ب) (ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

> ") الظظر: نفس المرجع
> ") ما بين المعكوفتين ساتط من (اهج).
> 「"
> r
> " ا" انظر: نفس المرجع.

تغليب لشائبة الرواية، وفيما تقدم تغليب（للشهادة）（1）، ففيه تناقض ．وكأنهم اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه ．والله أعلم． الخامس ：القاسم المنصوب من جهة الحاكم
فيه تولان：أحدهما لا بد من اثنين．وأصحهما أنه يكفي واحد، وبه قطع جماعة وصححه الباقون．والمأخذ تردد ذلك بين الحاكم والشاهد ، والصحيع تغليب شبه الحكم．وهذا إذا لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان［فيها تقويم فلا بد من العدد اتفاقا إذ التقويم شهادة مجردة فلا بد（فيها）（r）من （8）．اثنين
وكذلك التزكية يشترط الكدد فيها لأنها شهادة محضة ．وعند مالل يكفي واحد في التقويم（تشبيها）（®）بالحاكم ．）（！）

السادس ：القائف ．
وفيه خلاف مأخذه التردد بين شبه الرواية لأنه منتصب انتصابا عاما
لإلحاق النسب،（وشبه）（＾）الشهادة．والأصح（9）الالكتفاء بواحد تغليبا لشائبة （1．）الرواية

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (بهد): الشهادة. } \\
& \text { 「) ساتطة في (ج) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وني (ا): يشيها } \\
& \text { 「 الظظر: الفروت 1- 1 }
\end{aligned}
$$

V

^) وفي (د): أو شبه.



السابع: في الرجوع إلى قول الطبيب، (وذلك)(1) في مواضع :
 وغيره : إن تال طبيبان ذلك كره وإلا/(!) فلا (0) . وضنعفوه (لأن)() الحديث(v) لم يشترط فيه ذلك .
قال النووي في شرح المهذب: هذا التضعيف غلط. بل هذا الوجه هو الصواب إن لم نجزم بعدم الكراهة، ، وهو موافق لنص الشافعي لرضي الله عنه] (A) في (الأم)(1) . لكن /(1) اشمتراط طيبيين ضميف بل يكفي واحد، فإنه (II). من باب الأخبار

ومنها : اعتماده في المرض المجوز للعدول من الماء إلى التيمم. والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد عدل حاذق(r) . (Ir) وحكى الرافعي عن أبي عاصم الـعبادي أنه حكى وجها في اشتراط العدد
'
「
r

 "
 بالشمس: "يا حميراء لا تَفعلي، فإنه يورث اللبرص"، رواه البيهتي وقال: لا


^) ز زائدة في (ج)
") وفي (د): الامبام.
")
"



## （تال）（1）النووي ：والصحيح الأول لأنه من باب الأخبار（r）．

وفيه وجه أنه يجوز اعتماد الصبي（المراهق）（「）والفاسق • وآخر أنه
（8）．يجوز اعتماد العبد والمرأة في ذلك إذا كانا عارفين
 الخطابي（v）أنه يجوز ذلك بقول الط الطيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده （A）．وهو لا يدري أنه داء أو دواء
 هل المرض مخوض أم لا．تال الرانعي：لا لا بد ني（المرجوع）（＂＇）إليه من الإبلام والبلوغ والععدالة والحرية، و لا بد من العدد أيضا ．وقد ذكرنا وجها في جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول واحد؛ وذكر بقية الأوجه
 （ههنا）（XI）：الذي أرى أنـه لا يلحق بالشهادات من كل وجه بل يلحق بالتقويم

$$
\begin{aligned}
& \text { ' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ج): كتابه. } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

V القفال المشاشي．ومعن دوى عنه الحاكم النيسابو دي．ومن مؤلفاته：أهلام اللسنـن



 ＂
－）وفي（د）：ندر．
＂＂وفي（ج）：الرجو ع）
rr وني（بعهد）：هنا．
（1）．وتعديل الأنصباء حتى يختلف الرأي في اعتبار المدود



 （لذلك）（）．
 أمارات（التوقان）（＂）أو（بتوقع）（1）الشفاء عند إشاري（الشارة الأطباء（11）．وكذلك أعاد الكلام في الباب الثاني، في تزويع غير المجبر المجنونة：أو يشير أرباب

 أجد أحدا تعرض إلى الاكتفاء بواحد（فيه）（10）．و لا يبعد لأنه جار مجرى
الأخبار .

الثامن ：إذا اختلف البائع والمشتري في بعض الصفات هل هي عيب أم لا؟
「）وفي（د）：لا يتعلق「

¹）وفي（د）：بد．

「 ＾）وني（ب）：وتجب． 4）وني（ج）：الثوقان． ＂）وني（ج）：يتوقع．
＂）انظر：روضة الطالبين（ITY／0．
「r）ساقطة ني（ج）
¹
＂${ }^{1 \times}$（ج）：منه．

قال في التهيبي : يربع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد(1). واعتبر صاحب التتمة فيه شهادة اثثنين، وهو الذي يظهر (ترجيحه)(٪) لقوة شبهه بالشهادة (كالتقويم)() .(8) التاسع: في بعث الحكمين. هل يجوز الاتتصار على حَكَم واحد؟ فيه (وجهان)(0). واختار ابن كع المنع (1) لظاهر الآية (V). قال الرافعي: ويشبه أن يقال : [إنـ] (^) جعلناه تحكيما فلا يشترط العدد، وإن (جملناه)(9) توكيلا فكذلك، إلا في الخلع،



 البينة على أن فلان بن فلان وكله.
「 r
 " ${ }^{\circ}$ ) وفي (د): وجهين.

 أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهها. إن الله كان عليما خبيرا "، سورة
النساء، الآية (0).
^) ساتطه في (ج).
‘) وفي (د): جْعلنا.
") نهايِية لوحة (1r^) من نسخة (ب).
") انظر: الأشباه والنظاثر لابن الو كيل (I)
r|
r") وفي (ا): بهذه.

ثم حكى عن القاضي أبي (سعد بن)(") [أبي](%D9%AA) يوسف أنه قال في شرح
 ذكر الشيخ أبو محمد أن تعريف المرأة في تحمل الشهادة عليها (يحصل)(8) بمعرف واحد لأنه إخبار وليس بشهادة.) (0)
قلت: اتذقوا على أنه يقبل قول الواحد في نجاسة الماء ونحوه، وفي دخول
 الهدية،/(A) والإذن في الدخول، بل وتول الصبي المميز أيضا للقرينة(9).

') وفي (ج): سعيد ابن.<br>r ) ساقطة في (بعد).「 ${ }^{\text {r }}$<br>¹) وفي (اكج): تحصل.<br><br>「 ¹<br> 

ونقل ابن حزم(") في مراتب الإجماع له إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف(r) (مع أنه)(r) إخبار عن تعيين مباح جزئي (لجزئي)(1) فكان مقتضاه أن لا يقبل في مثله، لكن اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة (أن)() التدليس لا يدخل في مثل هذا ويبدل على الزوج غير زوجته(ا) . والله [تحالى](r) أعلم.
'



$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ج): وأنه. } \\
& \text { ") وفي (ج): بجزئ } \\
& \text { ") وفي (ج): وأن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " زائدة في (ج). }
\end{aligned}
$$

## (1) قــعــدة)

الأخبار تنقسم إلى متواتر ومستفيض وخبر واحد
(r). فالمتواتر حده معلوم(r) . وقالوا المستفيض ما زادت نقلته على ثلاثلـة وللقاضي الماوردي في الحاوي تفصيل غريب جعل المستفيض أقوى من المتواتر()، ،وكل منهما (يفيد)() العلم فالمستفيض ما استوى فيه (الطرفان)(¹) والوسط، وكل طبقة فيه (تبلغ)() () حد المفيد للعلم. والمتواتر ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم وينتشر ، فيكون




$$
\begin{aligned}
& \text { Y) المتواتر لغة: من التواتر وهو التتابع. }
\end{aligned}
$$

واصطلاحا: هو كل خبر نقله من يحصل العلم بصدقهـم ضدورة عنـ من مثلهم من


علم اللواية ص •0، نهاية السول (آلمره



「) وفي (د): مفيد.
") وفي (1): الظُرفان.
"
^)

") وفي (ال،ج): عدد.
") وفي (ج): المتواثر.
"
(r) انظر: نفس المرجع•

هذا معنى ما قاله بعبارة طويلة. وحاصله أنه عكس التسمية، فسمى


 بالمشهور (१)، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني . حكاه (عنه) (ی) الإمام في
 كتابه الأصول/(I') الخمسة عشر • وقال كل منهما إنه يفيد الـعلم النظري .
 (iv). الـعلم (الضروري)(ir)

> '
> r

> 8) وفي (الج): هؤلاء
> ○) وفي (ج): تسميه.
"




") (I) ساتطد في (د)
") نهاية لوحة (IYY) من نسخة (ج)
r") وفي (ج): والمتواثر (

(18)

1) وفي (ج): توجب.
") وفي (د): الضرورة.


## فــانــدة

نقت مما أنتقي من تعليق القاضي صدر الدين موهوب الجزري(!): يشهر بالسماع في الثين وعشرين موضعا، وهي : النسب، والموت، والنكاح، والولاء؛ وولاية الوالي، وعزله، والرضاع، وتضرد الزوجة، والصدقات، (والأشربة) (r) القديمة، والأحباس، والتعديل، (والتجريح)(r) لمن لم يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة(!) ( (0) ولم أرها هكذا مجموعة لـغيره .
فأما النسب فمتفق عليه. وفي النسب إلى الأم وجهان، أصحهما الجواز • وني العتق والولاء والوتف والزوجية خلاف، والأصع (الجواز أيضا)(י) . وفي (Y).الموت كذلك، والأظهر القطع بالجواز فيه

1 هو القاضي صدر الدين موعوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم الجزري ثم
 اللسلام وغيرهما. وقد برع غي المذعب، وني علم الأصول والنحور. ودرس ,أفتى وتخر ج بر به
 طبقات الين قاضي شهبة (lor/r) r) وفي (ا): فالأشربة. r


©) القسامح لغة: من القنسمه وهو اليمين. والقسامة السم للأيمان التي تقسم على




「) وفي (د): أيضا الجو الز، بالتقديم والتأخير.


والوجه الثاني هو الأصح. قال الرافعي : إذا قلنا به فينبغي أن لا لا يعتبر العدد و y الحرية و لا الذكورة(1) . يعني لأن المناط فيه الإشاعة القريبه من
 المخبرين، [بل](0) تمنع العادة تواطؤهم على الكذب ووقوعه منهم اتفاقا من غير مواطاة ليحصل العلم بخبرهم.)

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { ' } \\
& \text { ٪) هكذذا في (ب) ؛ وفي بقية النستخ: بل ها. }
\end{aligned}
$$

وتد اختلف أصحابنا في حد الاستفاضة التي (تكون)(! (مستندا)(r) للشاهد بها، فاختار الشيخ أبو حامد والسيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو حاتم القزويني (r) أن أقل ما يثبت به الاستفاضة سماعه من اثنين. وإليه ميل إمام (£). الحرمين

وقال آخرون يشترط فيها أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي (والمتأخرين)() .(1) وقال الرافعي : ( 1 ( $)$.
وفيه وجه ثالث حكاه أبو الفرج السرخسي (9) : يجوز الأعتماد على قول (1.).الواحد إذا سكن القلب إليه

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وني (ج): يكون } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

「 「) هو أبو حاتمه محمود بن الحسن بن محمد القزويني. من أكابر نقهاء الشانعيه في عصره ومن حفاظ المذهب. صنف كتبا كثيرة في الأصول والخلان، منها:

 هداية الله ص ؟؟1).
 *) وفي (ب): والمتأخرون.

( ${ }^{\text { }}$ ) وفي (1): رحمة الله عليه ؛ وفي (ج): رضي الله عنه.







وأما الملك ففي الشهادة به بمجرد الاستفادة وجهان، قال الرافعي : أقربهما إلى إطلاق الأكثرين الجواز كالنسب. والظاهر أنه لا يجوز ما لم (ينضم)(1) إليه اليد أو التصرف.
(وبقية) (5) الصور فيها/(9) الخلاف أيضا لأنها داخلة فيما يتوفر الطباع
على إشاعته. وقد حكى الغزالي في جواز الشهادة بها (بالتسامع) (0) (1). الخلاف

ومنه أيضا الـفصب. ذكر الماوردي في /(Y) الأحكام السلطانية أنه يثبت
بالاستفاضة (A) . والدين أيضا حكى الهروي في الإشراف وجها أنه يثبت بها .


$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): يتضم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

•) هكذا في (ج) ؛ وفي بقيد النسـخ: التشايع.
") وفي (بهد): هذا وأن.
السبكي لا
") قال ابن أبي الدم بأن الوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضه وجه غريب بعيد.



والمراد بالقسامة ثبوت اللوث(1). وليس فيه خلاف، فإنه يثبت بقول عدل
 والكذار على الأصح(8) . ويجوز أن يكون المراد بما تقدم أن من سمع من هؤلاء يجوز أن يشهد باللوث. والله أعلم.

1) اللوث لغد: البينة الضعيفة غير الكاملة. وشرعا: قرينة تثيز الظن وتوقع في القلب صدق المدعي. (الظر: المصباح

r r
 (rY4)

## (1) فـانـــدة

قال الروياني في كتاب الفروق له: (كل ما)(「" جاز للإنسان أن يشهل به
فله أن يحلف عليه. يعني إذا كان الحق له. وقد لا يجوز العكس (في)(T) مسائل :

منها : أن يخبره ثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله، فإنه يحلف و لا

- يشه

وكذا لو رأى بخطه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه (بخط)(8) مورثه فله الحفف عليه إذا توي عنده صحته و لا يشهد لأن باب اليمين أوسع، إذ يحف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته و لا يشهدون .(o)
') وفي (ب): قاعدة.
r
r
') وفي (بهد): يمني بخط.


## فــانــــدة

ذكر الاممام أن (ما)(1) يكون مستند الشاهد فيه الظن كالعدالة والملك والإرث والإعسار لا يجوز (فيه للحاكم أن يحكم بعلمه)(r) . واعقرض عليه بعض المتأخرين بنص الأصحاب على أنه يحكم في التعديل بعلمه(r) ، فـم لا يكون [في](%C2%A3) الباقي كذلك ويمكن الفهق يين العدالة وما ذكره الإمام بأن التعديل ليس حكما على معين، بل هو كالرواية التي تعم الناس فكذلك (هنا)(®) نصبه [هذا] (7) عدلا بالنسبة إلى كل أحد بخلاف البقية، (فإنها)(V) حكم على أشخاص معينين بما

لا ينتهي إلى اليقين فامتنع للتهمة. ولكن لو فرضنا توفر القرائن عند الحاكم بالإعسار أو الإرث أو الملك حتى انتهى فيه إلى اليقين، فيتعين حينئن تخريجه على القضاء بالـعلم • ولـعل الإمام لا يمنع ذلك في هنه الصورة(A) . والله أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ج): مها. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { () ساقطة في (ج). } \\
& \text { © } \\
& \text { 1) ساقطة نفي (ج) } \\
& \text { ( } \\
& \text { A ( } \tag{rri}
\end{align*}
$$

## قــاعــدة

القرائن إذا（احتفت）（1）بالخبر حصل العلم عند إمام الحرمين• واختاره
（الآمدي）（r）وابن الحاجب، وكذلك［الإمام］（r）نخر الدين في أثثاء كلام له ．（٪） وصرح ابن الحاجب بأن الحلم حصل من مجموع الخبر والقرائن المحتفة به، لا من القرائن وحدها ．（o）
وفي كلام（فخر الدين）（7）في مسألة الدلائل النقلية أن العلم إذا حمل فهو من مجرد القرائن لا من المجهوع．وهذا ظاهر كلام الإمام في البرهان،

 فيه على القرائن ومراقبة الشخص في الخلوات ليعرف صبره على الضر والإضاقة فجعلوا الشهادة به مبنية على القرائن فقط．．（Ir）

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): احتفب. } \\
& \text { 「) وفي (ج): الاممام } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

 الو صول ص الو الو الو
「）وفي（ج）：الامامام
「 ，الأبياري：هو أبو الحسن عليا بن إسمهاعيل بن علي بن حسين، الملقب
 وغيرهما．من مصنفاته：شر ح البرهانه سفيند النجاة．ولد سنة（007）هـهـ، وتوفي


النور الزكية 1/71).
 9 ${ }^{\text {9 }}$ زائدة في（بءد）．
＂）وفي（1）：للإعسار．
＂）وفي（ا）：للاطلاع ع
r＂）وفي（1）：فيبنى ؛ وفي（ج）：فتنبني．

وقد اعتبرت القرائن［أيضا］（1）في مواضع، وغالبها لإفادة الظن فيما لم
يكن فيه ظن قبلها ．
فمنها ：الاعتماد على قول الصبي المميز［في الإذن］（٪）في دخول الدار （r）．وحمل الهية［على الأصحع

ومنها ：إذا ادعى سبق اللسان إلى الطلاق حيث／（0）لا يقبل من مدعيه
ووجدت قرينة تدل عليه، كما إذا قال：طلقتلك، ثم قال ：سبق لساني وكنت
 وحكى الرافعي عن الروياني أنه حكى عن صاحب الحاوي وغيره أن هن هذا فيما إذا كان الزوج متوها ، أما إذا قامت قرينة تدل على صدقه وغلب على على ظنها
 وكذلك إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف الطلا
 وكذلك إذا（كان）（r）بحضرة الشهود وتامت عندهم القرينة لم يكن لهم أن

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' } \\
& \text { r } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النسخ: فعن. } \\
& \text { (V) انظر: الأم } \\
& \text { ^) وفي (ج): بأمارات. } \\
& \text { 9) نهاية لوحد (119) من نسخة (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「") وفي (ب): التفاق ؛ وفي (جهد): التفات. }
\end{aligned}
$$

يشهدوا عليه. قال الروياني : وهذا هو الاختيار(1) .

بخلاف ما إذا قال: أنت طالق ثم قال : أردت من وثاق، حيث جرى فيه خلاف، لأن اللفظ على هذه الصورة كالمستكره ني حال الطلاق. فيبعد قبول التأويل فيه .
ولو قال: أنت طالق يا مطلقة، كان إنشاء الطلاق قرينة تمنع الوقوع بالثاني، إلا أن ينوي [به](%D9%AA) الإنشاء فيرجع إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟(\&)

ومنها : إذا رآه يضرب آخر بالسيف ومات (عقب)(0) ذلك وقامت القرينة عنده أنه مات من تلك الضربة مع إنهار الدم فإنه يشهد بأنه وتله(ا) . وإن لم ير الشاهد إلا ظهور الدم بعد الضرب واتصل (بالموت)(V) (ولم)(^) تقم عنده
 (وقال هو)(•) بمثابة الشهادة على الملك تعويلا على اليد، والوجه عندي أنه لا يشهد بالقتل. فإن معاينة القتل ممكنة وتلقي العلم من قرائن الأحوال ليس (بعسير)(1')، والأملاك لا مستند لها من (يقين)(r)" وغاية المتعلق فيها مخايل. (Ir). وتبعه الرافعي على ذلك والنووي أيضا


「

)

(V ) هكذا في ( (ج) ؛ وفي بقية النسخ: الموت. ^) وفي (ج): ولو لم.
") وفي (ج): الامام فيه، بالتقديم والتأخير.
"
") وفي (ج): بعسر.
") هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النسِخ: معين.


ومنها: إذا حضر (المقر)(1) إلى شهوده وتال : أنا أقر (بكذا)(ז) مكرها، وظهرت قرائن الإكراه/(r) ثم أقر في تلك الحالة فإنه لا يشهه عليه بما أقر (8).

ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم من غير لفظه وجواز التصرف في الهدية المسيرة إليه من غير لغظ أيضا لقيام القرينة ني ذلك .
ومنها: قال الإمام: الخلاف في أن البيع ونحوه هل ينمقد بالكناية مع النية
 (التفههم) (1) فيجب القطع بالصحة(V) . ثم ذكر أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن لأن الإثبات مع الجحود من مقأصد الإشهاد وقرائن الأحوال لا (تنفع) (^) فيه. ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة
(9). الأبضاع

واختار الخزالي في الوسيط في البيع المقيد بلإششهاد أنه ينعقد عند توفر القرائن(י)، وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد [فقط](11) .

> ') وفي (ج): للمقر.
> r

$$
\begin{aligned}
& \text { •) وفي (ب): تقدمت. } \\
& \text { 「) وفي (ج): اكتفاهم. }
\end{aligned}
$$




^)
^) الظظر: نتح العزيز

") ساتطة في (ج).
(rro)

وكذلك ثال الرافعي في البيع المقيد بشرط الإشهاد أن القرائن ربما تتوفر
(1). فتفيد الاطلكع على ما في باطن الـغير
 بالرضا . نإن لم يصرح وجرى ما يدل على الرضا ففي تحريمه وجهان كالقولين في تحريم الخِطبة في نظيره على خِّبة الـغير • والجديد أن ذلك لا لا يحرم اعتضادا بلأصل في الإباحة إلى أن يحصل صريح الرضا(٪) . ومقتضى هذا أن القرائن إذا توفرت وأفادت العلم أو غلبة الظن بلإجابة أنه يحرم


(A). عليه بل هو كالتصريح باللرد ومنها ما تقدم في الأسباب الفعنية من إعطاء الفقير الصدقة وخلعة الأمير على من [هو] (9) دونه، ونحر الهدي وغمس نعله في دمه، وصحة البيع بالمعاطاة، واستعمال من جرت عادته بالعمل (بأجرة)(.1)، ووضع الـوض في الخلع بين يدي الزوج. فإن كل ذلك دائر مع القرائن ، والأحكام [فيه] (11)
 r
r ( ${ }^{\text {r السو }}$ المشتري أي طلب بيعها.
,اصطلاسا: هو أن يأخـذ شيئا ليشتريه فيجيء إليه غيره ويقول: رده حتى
أبيهك خيرا منه بهذا الثمن، أو أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك بأكثر. (الظر: المصباح المنير ص
 ○) وفي (عهد): ولذلك.「) وفي (ج): في• (

9 ) زائدة في (د) -) وني (ج): إلا بأجرة. ") ساتطة في (ج).
(rワ7)

ومنها: رهن الوديعة عند المودع وهبتـه منه، هل يكون ذلك قرينة في الإذن لـه في تبضهه (بجهة)(r) الرهن والههبة أم يحتاج إلى إذن جديد؟ فيهه خلاف، (8). والأصح أنـه لا بد من إذن جديد ومنها : من لم يعهه لـه مال وهو محبوس ؛ وقلنا لا يقبل قولـه مطلقا ، قالوا يبعث القاضي (شاهدين)(0) يستخبران عن منشئه ومولده ومنقلبه ليحصل لهما غلبة الظن بقرينة الحال ، فيشهدان بما ظهر لهما . وقد تقدم أن الشهادة بالفلس (1). كلها دائرة على القرائن

[تحالنى] (') أعلم

(rrv)

## قــاعـدة(1)

كل ما شرط في الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل إلا في مسألتين: إحداهما : الشهادة في النكاح. فإن الشروط معتبرة فيه عند التحمل أيضا لتوقف انعقاد الـعقد على شهادة عدلين، لكن استثني فينه أيضا انـعقاده (r). بالمستورين على الصحيح كما تقدم وثانيهما : روايـة الصبيان قبل البلوغ • وثيه ثلڭثة أوجه(؟) : أحدها لا يمح
 يصحان جميعا منه، ، حكاه إمام الحرمين والـغزالي(\&) وسائر الخـراسانيين
 غيرها، كاعتماده على خطه وعدم المبالاة بالتههة ، (هتقبل)(7) رواية الراوي الـدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه لما تقدم أن مقصودها التشريع الـعام لУ هذا الخاصس والثالث: وهو الأصح الذي عليه الجمهور (والعمل)(V) أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون روايته، (وتصح)(A) روايته بعد البلوغ ما تحملـه قبلـه لإجماع (9).الصحابة غمن بعدهم على تبول ذلك

1) الظر: البحر الـحیيط \&
r انظر: رو (r
r انظر: الصجـروع ع
•) هكذا في ( ج) ؛ وفي بقية النسـغ: واحتمل.
()
「
^) و

 ومأخذ القول بالصحة النظر [له] (8) بما ينفعه في الآخرة.
 وغيره أنه كوصيته وتدبيره. وضُعِف ذلك بالفرق، بأن الأمان لا منفةة لـه فيه

بخلاف الوصية والتدبير • وقد يمنع الفرق
 وأخبرني من أثق به أن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة(1) رحمه الله
حكم في قضية بصحة إسلام الصبي المميز ./(9)

واختلفوا في أن الصبي المميز إذا تعمد القتل هل يعطى ذلك حكم العدم أو حكم الخط!؟ والأصع حكم العدد(י). وليس ذلك بمعنى أنه يقتص منه لأن
') نهاية لو حة (r (ا) من نسخد (ج).
r r التدبير لغة: النظر في عواقب الأمور، والتصرف عن نكر وروية. / وشزعا:

 r) الظر: المهذب / / 8) ساقطد في (ب،د).
「
r
 (ج) (7)هـ، وأخذ العلم عن عن القاضي تتي الدين ابن رزين، وقرأ النحو على الثيخ جهمال الدين بن مالك. ولي قضالـا القدس ثم الديار المصرية، ثم دمشق



٪) نهاية لو حة (IT.) من نسخد (!).


ذلك مدتنع بالإجماع. بل (تظهر)(') فائدة الخلاف في فروع كثيرة: منها : إذا شاركه فيه بالغ، فإن قلنا إن عمده عمد وجب على شريكه

 ومنها : إذا قتل مورثه عمدا وقلنا إن القاتل خطأ لا يمنع الميراث فهل يرث أم ע!
ومنها : ذبيحته واصطياده حلال على الأصح [إن فلنا] (0) إن عمده عمد(1) - ونيه وجه مبني على أن عمده خطأ لأن القصد لا بد منه في الذبح والاصطياد ومنها : وجوب دد السلام عليه .
ومنها : خلع الصغيرة المميزة، وفيه وجهان : أحدهما لا يقع الطلاق أصلا
 السفيهة، ويكتفى بقبولها (للوتوع)(^) . وهو الذي صحده البغوي والمتولي (9). ${ }^{\text {(1) }}$ ومنها: إذا قال للصبية: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت، فيه
(․).). الوجهان
ومنها : إذا جامع في نهار رمضان عمدا وهو صائم ففي وجوب الكفارة

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): يظهر. }
\end{aligned}
$$

 (روضة الطالبين (YMVY).
") زائدة في (ج).
「) وفي (ا): بعبارتهـا. ^) وفي (ج): الوقوع
9) الظظر: روضة الطالبين ه/


وجهان：أصحهما لا（تجب）（1）．وبناه بعضهم على هذا الخلاف لكن منع من
 ومنها ：إذا حع وباشر شيئا من محظورات الإحرام كاللباس والطيب، فإن كان ناسيا فلا فدية تطها ．وإن تعمد ذلك بُني على［هذا］（o）الخلاف ووجبت
 قطع المحقوون هنا لأن عمده في العبادات كعمد البالغ ．ولهذأ لو تمدي في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا ．وفيه قول غريب حكاه الداركي（＾）أنه إن كان الصبي مهن يتذ／（9）بالطيب واللباس وجبت، وإلا فلا ．（1）（1） ولو حق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا وقلنً（عمد）（1＂）هذه الأفقال وسهوها سواء، وهو الدذهب، وجبت الفدية وإلا فهو كالطيب واللباس（II）．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { " } \\
& \text { 「 }{ }^{\top} \text { وفي (ب): فكذلك. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

 أحرم بلذن الولي فألفدية تجب ني مال الولي على الألصح．（انظر：المجهوع ع （ry／v
（V）زائدة في（ج） ＾）هو ابوٌ القأسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي، الثانعي．درس بنيسابور مدة ثم سكن بغداد، وانتهت إليه رثاسة المذهب بيبداد．تفقه على أبي إسحاق المروزي، وتفقه عليه الثيخ أبو سامد الإسفرائيني．توفي رحمه

 （99－9＾

 ＂）وني（ج）：عمدهـ

(و لا يقال يرد على ذلك ترجيح)(') عدم وجوب الكفارة إذا جامع في رمضان كما تقدم، لأنا نقول: اختلفوا في فدية هذه المحظورات هل تجب في ماله أو في مال الولي؟ والأصح باتفاقهم أنها في مال الولي . فيكون فعل الصبي (r). إذا حكم بأنه عمد من خطاب الوضع نصب سببا لايجاب ذلك في مال الولي الوالي أما إذا جامع في إحرامه ناسيا أو عامدا وتلنا إن عمده خطأ ففي فساد حجه القولن في البالغ إذا جامع ناسيا . والأصح أنه لا يفسد (r) . وإن جامع عامدا وتلنا إن عمده عمد فسد قطعا كما يفسد الصوم بالأكل، والصلاة بتعمد
. ما ينافيها
وهل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان، أظهرهما أنه يجب. وعلى هذا فهل يصح منه في حال الصبى؟ فيه وجهان، أصحهما أنه يجزئه ، لأنه لما صلحت (1). حالة الصبى للوجوب عليه في هذا صلحت لاجزائه . والله أعلـي ومنها : وطء الصبي المميز ، خرجوه على هذا الأصل أيضا . فإن تلنا إن عمده عمد كان كوطء الزانتي، وإلا كان كالوطء بالشّهة يترتب عليه تحريم المصاهرة (ه) . وقد أجروا مثل هذا ني وطء المجنون. ومال ابن الرفعة إلى تخريجه على هذا الأصل أيضا

$$
\begin{aligned}
& \text { ') ما بين القو سين مكرر ني (ج) }
\end{aligned}
$$

r
 العرب من يجعل الأحماء وهم أفرباء الزو جه، والأنختان وهم أقرباء الزورجة جميما
 الصحاح ص (YYr_rY). ,المراد بقول المؤلف: يترتب عليه تحريم المصاهرة، أنه يحرم بالوطء بشُ بشبهة

 روضة الطالبين 0160t/).

ومما (ينبني)(1) على ذلك أن المجنون إذا كان معسرا يخاف (العنت)(r) (r)
 والفوراني المنع. قال القاضي لأن شرطه خوف العنت، وفعل المجنون لا يسمى (£). زنا على الحقيقة
وحكى الخزالي عنه في كتاب الرهن أنه أخذ ذلك من أن الحديث الـهه بالإسلام إذا لم يعلم حرمة الزنا ووطئ هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة أو حكم الزنا؟ حتى بنى عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد إذا كان في أمة. وقد حكي عن نص الشافعي أن المجنون لا يذوج هنه أمة، فان فعل كان
(o). النكاخ مفسوخا

ومما يتصل بذلك أنه إذا قال : إن لم أضربك فأنت طالق ، فضربها وهو مجنون، ظاهر كلام الـزالي أنه كما لو ضريها وهو عاقل (نتنحل)(1) به اليمين. فإنه قالل فيما إذا تالل : إن لم أضربك فأنت طالق، فجن أن الجنون يوجب اليأس لأن ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونفيها كضرب العاقل الصحيح. وتبعه الرافعي والنووي في ذلك • وبناه غيرهما على أن عمده عمد أم
ע؟(v() والله [تـالى](%5E) أعلم.
') وفي (1): تبنى ؛ وفي (بهد): بني.「
 وهو المراد هنا. (الظر: مختار الصحاح ص

روضة الطالبين 0) (ITM). r) وفي (ج): المحسين

)
「) وفي (ج): فينحل.
 ^) زائدة في (ج).

## قـاعـدة

في تمييز الكبائز（1）عن الصغائر（r）
ونبدأ أولا بما جاء（من）（r）ذلك منصوصا عليه في الحديث عن النبي


الشرك بـالله عز وجل（7）، وقتل النفس بغير حق ، والزنا وأفحش أنواعه الرنـا بحليلة الجـار（Y）، والفرار من الزجف، والسحر ؛ وأكل الربا ، وأكل مال

1 الكبائر：سن الكبْره وهو الاثثم الكبير وما وعد الله عليه النار．ومنه قوله تعالى：

 شرعا والعظيم أمرها، كالزنا وعقوت الوالما والدين ونحو هـا．（انظر：لسان العرب （1ヶマ／
وفي الاصطلا ع：اختلفت عبارات العلماء ني تعريف الكباتره وسيذكر المصنف
「 r ع）زائدة في（ج）（ج） ＂）وني（ج）：وكذلك．
ج）وتد نصى على كون ذلك كبيرة في حديث أبي هريرة رضي الله أن رسول الله
 بالله، والسحره وقتل النفس التي حرم اللهه إلا بالحق، وأكل اللرباه وأكل مال



 الاكبائر وأكبرها، الحديث（ی9）
V
 إن ذلل لهظيمه قلت：ثم أيّه قال：＂وأن تقتل ولدل تخالف أن يطعم معلك＂ه

اليتيم، وقذف المحصنات،/(1) والاستطالة في عرض المسلم بغير حق(r)،

قلت: ثم أيّى قال: » أن تزاني حليلة جارك ه. هتفق عليه. (انظر: صحيح البخاري

 في الايمانه باب بيان كون الشـرك أقبح اللذنوبه الاهحديث (ی) (ی). ( ) نهاية لو حة (IY\&) من نسخد (ج).
「) وقد نص على ذلل في حديث أبي هريرة رضمي الله عنه قال: قال رسول الله




 وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مـال هذا وسفك دم هذا وضرب
 يقضى ما عليه، أخلذ من خطلماياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ". دواه
 تحريم الظلم، الحديث (YOMI).

' ' '
 وجلس وكان متكنا فقال: ألا وقول الزور "، قال: فما زال يكردرها حتى قلما قلنا

 ووي (A/Y): في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، الحديث (AV).
 أو النّدى أو في ماء أو في صبغ. واليمين الغهوس هي التي يتعمد فيها صاحبها

 نص عليها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللمي الله عنهماه عن



 والانسساد. وقال الامام النووي في شر ع مسلم: النميمة عي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. (الظر: لسان العرب النووي على صحيح مسلم (ITY/K). وقد نص على كو ن النميمة من الكبانر في حديث الميث ابن عباس رضي الله عنه


 بكسرتين أو ثنتين، فجمل كسرة في قبد هذا وكسرة في قبد هذا، فقال: العله


 ووجوب الاستبراء منه، الحديث (YY).
 الصفقة وترك السنة(ْ)، والتعرب بعد الهجرة(1)، واليأس من روح الله، والأمن
 الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرت الحبل فتقطع يده " متفق عليه.

 الحدود، باب حد السرقة ونصابها، الحديث (17AV))

 "، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النا النار أو عصارة أهل أهل
 كل مسكر خمر، الحديث (r. (r)). r




 الصطلوات كفارات إلا من ثلاث: الأثشرالـ بالله ونكث الصفقة وترّك السنة ".



 رواه الطبزي في التفسير ه \%ro، عند تفسير آية (r) من سورة النساء. وصحع

 العزيز غنيم وجماعه، كتاب الشعب، القاهرة).

من مكر الله(1)، ومنع ابن السيل فضل الماء(r)، وعدم (التنزه) (r) من البول، وعقوق الوالدين والتسبب إلى شتمهعا(8)، والإضراد في الوصية(0) .
' ' ' ' الإشدالث بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط طمن رحمد الله، واليأس من روح

 وأخرجه ابن كثيز ني تفسيره وقال: صحيح إليه بلا شك؛ أي إلى ابن مسعود

 يكلمهم الله يوم القيامة , لا ينظر إليهم و لا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنهه من ابن السبيل..... متفق عليه. (الظر: صحيح البخاري مح فتح الباري (ه/هاه): في الشرب والمساتاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحق بمائه، الحديث (الجانياني). صحيع مسلم بشرح النوري ( (1/0/r): في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الالزار... الحديث (1-1)).
) نص على ذلن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن
 رسول الله وكيف يلعن الدجل والديه؟ فال: ايسب الرجل الدا أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمهس. متفق عليه. (إنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (IIV/.)



 باب ما جاء في كراهيح الإضراد في الوصية، الحديث (YNTV). والترمذي في
 (TIV)
(Y-Y/Y): في الو صايا، باب الحيف في الوصية، الحديث (E.Y).

هذا مجموع ما جاء في الأحاديث／（1）منصوصا عليه（أنه）（r）كبيرة． واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال كثيرة ． منها في المذهب أربعة أوجه حكاها الرافعي：أحدها［أنها］（r）المعصية الموجبة للحد ．والثاني أنها التي تلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو

 كل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة（مأمور）（¹） بها على الفود ، والكذب في الرواية واليمين．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') نهايه لو حة (\\
&Y) من نسخة (ب). } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 8) وفي (1): من يليها. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ج): مأمورة. }
\end{aligned}
$$

ويمكن أن يقال: مجموع هذه الأوجه الأربعة يحصل به ضابط الكبيرة(1). وقد ذكر الرافعي أن الوجه الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وهم (r).إلى ترجيح الأول أميل
 حيث هي. وغيما تقدم من الأحاديث خصال ليست في واحد (منهما)(ل) لا سيما على الوجه الأول الذي اعتبر (فيها)() شرعية الحد .
 (استشعار) (^) خوف وحذر (وندم)(9)، كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها (اعتيادا)("). . فما أشعر بهذا (الاستخفاف)(") والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى و لا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص(II) التلذذ بالمعصية فليس بكبيرة و لا يمنع العدالة. وهذا في الحقيقة بسط لعبارة الإمام، وهو مشكل جدا إن كان ضا ضابطا للكبيرة من حيث هي، إذ يرد عليه من ارتكب نحو الزنا والخمر وتندم عليه ثم لم يقلع أنه لا تنخرم به عدالته و لا يسمى كبيرة. وليس كذلك اتفاقا .

$$
\begin{aligned}
& \text { r r ا الظر: نفس المرجعع } \\
& \text { r } \\
& \text { ' ) وفي (د): منها. } \\
& \text { ") وفي (ال، ج): الكبيرة. } \\
& \text { 「 ' } \\
& \text { ^) } \\
& \text { ^) وفي (ج): إشعار. } \\
& \text { ") وفي (الهج): ندم } \\
& \text { •) وفي (الهد): اعتبارا. }
\end{aligned}
$$

") وفي (1): كلاستخفان ؛ وفي (ج): الاستحقات.



وإن كان ضابطا لما عدا (المنصوص)(1) عليه (فيما)(r) تقدم فهو قريب.
(r). وله في الإجياء كلام طويل ليس هذا موضه وقال الشيخ عز الدين رحمه الله في القواعد : إذا أردت معرفة (الكبائر والصفائر) (i) فأعرض مفسدة (الذنب)(0) على (مفاسد)(¹) الكبائر المنصوص عليها. فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر (فهي)(V) من الصغائر • وإن ساوت أدنى مغاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها . غمن شتم الرب تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهان (بالرسل)(^) أو كذب واحدا منهم أو ضمخ(9) الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف (في القاذورات)(.1) (فهذا)(11) من أكبر الكبائر ، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة . (ir) قلت: هذا كله مندرج تحت الششك بالله، (لأن)(Ir) المراد به بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك. ويكون [ذلك](18) من باب التعبير بالخاص عن العام• وخصصه بالذكر لـغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين عن

> ') وفي (ج): النصوص.
> r ${ }^{\text {r }}$ (د) (د): مـيا
> r
> ¹) وفي (): الصغائر والكبائر، بالتقديم والتأخير.
> ") وفي (ج): الدين.
> 「
") وفي (ج): أو أربت عليها فهي.
^) وفي (1): بالرسول.


") وفي (بهد): بالقاذورات.
") وفي (د): فهو.

"
\$)

ثم قال(1) : (وكذلك)(r)(r) (لو) أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها ، أو أمسك مسلما لمن يقتكه فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ،
 من(توليه) (\&) يوم الزحف بغير عذر، وهو من الكبائر • وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل به.) (0)
قال : وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر ،
 فيجوز أن يجعل من الكبائر فطما عن الكث:ير كالقطرة من الخمر وإن لم يتحقق المفسة. ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقت. والحكم بغير الحق كبيرة - يعني ولم ينص عليه، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر ؛ إن والمباشرة أكبر من (السبب) () . فلو شهد اثنان بالزود على قتل موجب للقصاص فسلم الحاكم المشهود عليه إلى الولميّ فقتله وكثهم عالمون ظالمون، فشهادة الزور كبيرة، والحكم أكبر منها ، ومباشرة القتل أكبر من (1). الحكم

ثم قال بعد ذلك : وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال : كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر . فتغيير (منار)(9) الأرض كبيرة لاقتران اللعن به . فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كهفسدة ما قرن الوعيد به

$$
\begin{aligned}
& \text { ') أي الشيخ عز الدين رحمه اللمه. } \\
& \text { r } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ¹) وفي (ج): توليته. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) وفي (ج): وتُمرة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) 1 انظر: نفس المرجع• (ج } \\
& \text { ٪) وفي (ج): مثار. }
\end{aligned}
$$

أو اللعن أو الحد أو كان أكبر من مفسدته فهو كبيرة．（1）انتهى كلامه．
 بد في ذلك أن لا توجد المفسدة مجردة（عما）（\＄）يقترن بها من أمر آخر، فإنه
 السكر وتشويش العقل، فإن أخذنا هذا（بمجرده）（1）لزم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة لخلائها عن المفسدة المذكورة．لكنها كبيرة （لمفسدة）（V）أخرى وهي التجرؤ على شرب（الكثير）（A）الموتع في المفسدة．

 الأصحاب．فذكر عن الروياني سوى ما تقدم：اللواط وأخذ المال غصبا ، وشرب كل مسكر يلحق بشرب الخمر（IT）（IT）وحكى القاضي أبو（سیيد）（I！）خلافا

O انظلر：قواعد الأحكام r．／r－r－r．
r القشيري، المشهور بابن دقيق العيد．العالم الجلميل وأستاذ زمانه علما ودينا．من مؤلفاته：الإلمام في الحديث، والإمام شرح الالبـام، شرح العمدة．ولد
 قاضي شهبد

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) نهاية لو حة ( } \\
& \text { 8) وفي (ج): كما. } \\
& \text { " } \\
& \text { 「) وفي (ج): بمجرد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) وفي (ج): الخهمر الكثير. }
\end{aligned}
$$

＂）


＂${ }^{\text {「 }}$
א＇）وفي（أ،د）：سعد．

في الشرب من غير الخمر إذا كان الشارب شافعيا . وشرط في غصب المال أن
يبغغ ربع دينار
وزاد صاحب العدة: الإفطار في رمضان بغير عذر ، وقطع الرحم، والخيانة

 وكتمان الشهادة بلا عذر ، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء ، ورك والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار ، وامتناع المرأة من زوجها (1). بلا سبب. ويقال الوقيـة في أهل العلم وحملة القرآن ثم قال الرافعي : ومما يعد من الكبائر الظهار ، وأكل لـم الخنزير والميتة لا عن ضرورة. وللتوتف مجال في بعض هذه الصور كقطيعة الرحم، وترك الأمر بالمعروف غلى إطلاقهما ، ونسيان القرآن، وإحراق مطلق الحيوان بالنار . وفي التهذيب حكاية وجه أن ترك الصلاة الوأحدة إلى أن يخرج وتتها ليس بكييرة، وإنما ترد الشهادة إذا اعتاده . واختار النووي أن نسيان القرآن بغير عذر من الكبائر لـحديث ورد فيه(r). وزاد الوطء في الحيض(8)، فقد نص الشافعي على أنه كبيرة(0) . وفي بعض
 r الظظر: نفس المرجعr

 الحديث (£71). والترمذي في سننه (1VN): في فضائل القر آنه الباب (19)ه الهديث (YQ17). وقال: هذا حديث غريب لا نعرغه إلا من هذا الوجه، قال:
,استغربه البخاري ولم يعر فه.

º) حكاه عنه المحاملي في مجموعه، ونقله عنه النووي في المجموع ع ب/roq.
(الأحاديث) (1) لـن فاعله(r). وكذلك ينبغي أن يلحق به وطء الزوجة في دبرها ، فقد ثبت في الحديث أنه ملعون من فعله (r) (r)
 والفضة /(V) والأكل (فيهما) (^) (^) كبيرة. وهو هنطبق على ما تقدم أن ما توعد (1). عليه بالنار كبيرة
') وني (): للأحاديث.
「) وممـا ورد في تغليظ النهي عن ذللث ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه، عن



 وابن ماجه في سننه (r-q/): في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحانض، الحديث (9ّه)

 (TMNY): في النكاح، باب في جامع النكاح، الحديث (Y (Y)


$$
\begin{array}{r}
\text { ^) }
\end{array}
$$

") وقد جاء الوعيد على ذللْ في حديث أم سلمد رضي الله عنهاه أن رسول الله
 متفق عليه. وفي لفظ لمسنلم: " إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفية الفضد والذهب...". (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (V\&/1): في الأشربة، باب



وحكى النووي في اللعب بالنرد（1）وسماع（الأوتار）（٪）ولبس الحرير

 والمحكي عن العراقيين أن سماع（الأوتار）（＾）والمعازف وما هو من شعار الشرب كبيرة（9）．فعلى هذا يكون الضرب به أولى ．
 وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها
والمشتراة لـه ") • رواه الترمذي(•) .(1")
＇النزد：شيء يلعب به، وهو فارسي هعرب وهو النردشير．وشير بمعنى حلو．
 r）وفي（ج）：الأوثار．「 ¹
－）هكذا في（ب）؛ وفي بقية النستخ：أنه．「
 ＾）وفي（ج）：الأوثار．

＂）

 （（



 المشهور وأحد أئمة علم الحديث．عني بعلم الحديث حتى صار علما فيه
 الشمائل، العلل．توفي رحمه الله سند（YV9）هـ．（الظر ترجمته في في ：تهذيب


ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة يفسق متعاطيه(1). وكذلك يكون ل حكم الشراء وأكل الثمن والحمل والسقي. وأما عاصرها ومعتصرها يفسق بذلك . وينبغي أن يكون ذلك (دائرا)(r) (r) مع القصد. فإن نوى به الخمر
 [وتد] (§) حكى ابن الحباغ أن مجرد إمساك الخمر ليس (بكيرة)(ه) إذ يجوز أن يمسكها (لتنقلب)(י) خلا .
وقال الماوردي : إن أمسكها لذكل لم يحرم، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق [به] (^) (^) وهذا موافق لما أشرنا إليه من اعتبار القصد . وكذلك ينبني أن يكون حكم بيع العصير إذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرا، الارو على أن (الأصحاب)(9) عدوه من (المكروهات) .) والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه،/(II) وهو محتمل (للأمرين)(Ir) . أما إذا تمحضت النية عن الفعل كمن نوى أنه يزني غدا ونحو ذكك (فليس)(r) بكبيرة وإن كان محرما. إلا إذا نوى أنه يكفر غدا فإنه يكفر في الحال، لأن نية الاستدامة في الايمان شرط فإذا أتى بما ينافيها تطعها .


وأما ما اختلف في إباحته كشرب النبيذ（1）، والنكاح بلا وليّ（و لا（r） شهود ، فقد اختار كثير من（الأصحاب）（r）أن من فعله معتقدا التحريم كان

كبيرة في حقه ．بخلاف من يـتكد（الإباحة）（£）．）
 ［هيه］（＾）،（حكى）（9）الماوردي فيه وجهين（．1）：قال البصريون هو فاسق مردود الشهادة لأن ترك الاسترشاد في الشبهات تهاون بالدين • وتال البغداديون ：لا يفسق لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من التحاطي، و لا يفسق معتقد الإباحة ．ومناط قبول ．الشهادة وردها ليس مفرعا من كل وجهه على كون الذعل كبيرة أو لا ، بل （II）ترد الشهادة باللازم وما يشعر به الغعل من التهاون وإن لم يكن［ذلك محرما فضلا عن كونه كبيرة ، كما في ترك المروعة وما يـعتاده الرجل من

ويمكن أن ترد جميع هذه التفاصيل إلى الخصصال التي تقدمت منصوصة في الأحاديث، ويكون في كل واحد（منها）（1r）إشارة إلى ما هو من نوعه． وبيان ذلك أن مدار الكبائر كنها راجع إلى ما يتعلق بالضروريـات الخمس
＂النبيذ：من النبذ وهو اللطر ع، والنبيذ ها نبذ من عصير ونحو ه．وسُمي نبيذا لأن الذي يتخذه يأخذ تمرا أو زبيبا فينبذه في وعاء وأ أو سقاء عليه الماء ويتر كه حتى يفور فيصير مسكرا．（انظر：لسان الیرب

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { r) } \\
& \text { \&) وني (ا): للإباحة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ج): فإن- } \\
& \text { (V } \\
& \text { ^) } \\
& \text { ') وني (ج): وحكى } \\
& \text {. } \\
& \text { (") ساقطة في (اله ( } \\
& \text { r") وفي (ج): منهـا. }
\end{aligned}
$$

التي هي هصلحة الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال أما هــحة الدين فذلك إما في (الاعتقاد)(ا) أو الأعمال . والاعتقاد إما كفر وغيره. وخگعمال إما ظاهرة أو باطنة من أعمال القلوب. وكل منهما إما تاصر أو متعد :ـى الـغير • فهذه أقسام : أولها : الكفر /(r) بالله عز وجل . وتد تقدم أنه المراد بالشرك الوارد في الحديث، ‘ْيندرج فيه سائر الأنواع التي تكون كفرا كتعطيل الصانع، وأتوال الدهرية و'غغلاسفة(F) من إثبات الوسائط (ونحوه) . وكذلك كل مقالة لفرق هذه
 وثانيبٌ : ما لا يكفر به من الاعتقاد . (وإليه)(V)/(V) الإشارة بترك : السنة

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (-ه): الاعتعادات. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$ rr من كمني فيلا أي محب، وسوفا أي الحكمة. , إلأسفد جماعة من العلماء الذين اعتمدوا على مناهـج عتلية متطرنغ في بحث :تقرير الدسائل العلمية وإثبات وجود اللمه تعالى. وقد أدى بهم الاعتماد على إعقل الهجرد إلى القول بأقورال مكفرة، منها قولهم بأن الألمسل عليهر


 يعلمر: وإنما كانوا بازعين في المكمة العملية دون العلمية، ولكن المن خالطبوا
 ينفهج اعتقاده في سياستهمه وإن كان ذلك اعتقادا باطلا لا يطابق الحنائق.
 - :NY
 -) وفي (، ج): ونحو ذلك.「
「

في الحديث، فيدخل فيه سائر مقالات المبتدعة كالتجسيم(1)، والاعتزال،(r) والرفض، (r) وأقوال الخوارج(1) والمرجئة (9) وأشباههم ما لم ينته شيء منه
') التجسيم عو القول بأن الله تعالى جسم من الأجسام. ثم إن القاثلين بذلك
 أنكروا أن يكون موصوفال، ومنهم من قال بأنه يشبه الأجسام التي خلقها. (انظر:
مقالات الإسلاميين (YAK_rAM/).

 الناس وأن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم، وأنه ليس الله عز وجل في أكسابهم , لا في أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير. ولأجل هذا القول




 تضيه أصوليم وهي دكن الدين، و لا يجوز للمرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله، و لا تفويضه اللى العامة وإدساله. ومن أقو الهم: أن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا. وأن الأنبياء غير مصصومين. (الظظر: مقالات

 عليه. والمراد بالخوارج: هم الذين خرجوا على على أميز المؤمنين عليّ رضي اللـه عنه حين جرى أمر المحككمين. وقالوا بتكفير علي رضي اللمي راله والتبري منه ومن عثمان رضي الله عنه، ويقدمون ذلك على كل طلم المناكحات إلا على ذلك. ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخزور على على الإمام إذا خالف السنة حقا والجبا. (انظر: مقالات الإسلاميين الا
(110r)
*) المرجئة: من الالرجاء وهو التأخيز؛ وسهوا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن
 تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئد هم الذذين يؤخرون اللعمل عن الإيمان؛ فإنهم يجعلون مدار الإيمان على المعرفة بالله والمحبد المد له والاققرار بو حدانيته وبما جاء عن الله ورسله غي الجملة دون التفصيل، و لا يجعلون هذا الاليمان هتو قفا على العمل. وأكثرهم يرون أن الايمهان لايزيد و لا ينقص. ومنهم من يقول إن

وثالثيه : أعمال القلوب التي ليست بيدع • و إليه اللإشارة في الحديث بالأمن من مكر الله واليأس من روح اللهه فيدخل فيـه (كل ما)(1) أشبهه (كالسخط)(r)

بقضاء الله ستبحانـه والاعتراض عليه في مقدوره .
ورابعها : أعمال القلوب المتعدية كالكبر والحسد والـغل للمؤمنين وانتقاصهم
لـير سبب ديني مما يستقر في القلب ويدوم. وهو لاحق بالقسم الذي قبلـه . وخامسها : أعمال البدن القاصرة . وقد ورد في الحديث ولـم تتقدم الإششارة إليه : أن الجمع بين الصعلاتين من غير عذر من الكبائر (r) . والمراد بذلك التقديمُ والإخرأج عن وقتها لـغير معنى الجمع الجائز ، فيدخل فيه منع الزكاة والغطر في رمضان ونـحو ذلك .
ونص في هذا القسم على الإلحاد في الحرم، (فيلحق)(٪) بهه إخافة المدينة


أهل القبلة لن يدخلوا النار مههـا ارتكبوا من المعاصي: (انظر: لسان العرب

ص P.
(
r r) وني (r): كالتسخط.
r


 علمي اللوحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحـلـيث. ضمفه أحمـل وغيزه. اهـ. \&) وني (ال، ج): فيلتحق. )




(ويدخل) (1) في ترك الصـلاة أيضا الالخلال بشروطها من الطهارة وستر العورة؛ وإليه الإشارة في الحديث بعدم التتزه من البول(r) . ويلحق به مخامرة النجاسات كلها

وسادسها : الأعمال الظاهرة المتحدية. وقد نص فيها عنى النميمة ، والسحر ؛ ونكث الصفقة ، والتولي يوم الزحف لأن ضرره متعد، والقذف، والاستطالة في عرضט المسلم.(٪) (فيلحق)(گ) بها الـغيبة لما يؤدي إليه من التقاطع • وكذلك كل قول يؤذي المسلم في عرضه
 هيه الدلالة/(٪) على عورة المسلمين (للعدو)(V) كما تقدم من كلام الشيخ عز الدين. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التدرة (والتميّن)(^)، أو عند إطباق الجميع لما في ذلك من تضييع أركان الدين وأمأ مصلحة النفوس فقد نص فيها على القتل بخير حق ، (فيلحق)(9) بـه
 الحديث وحكمم كتابة العلمه الحديث (؟ (ب)، من رواية أبي سعيد الخخدري رضي الله عنه. ') وغي (ج): فيدنـل.

 8) وفي (أ، ج): فيلتحقت.




 باب بيان إثم من سن القتل، الحديث (IVYQ).
(1) نهاية لوحـة (1A) من نسخة (د).
( ${ }^{\text { }}$, وفي (
^)
") وني (الهج): فيلتحت•
الجنايـة على (الأطراف)(1) (كذلك) .(Y)
 （يسكر）（£）، أو يزيل العقل لغير ضرورة عنى ما تقدم• وأكل الميتة ولحم الخنزير وسائر النجاسات من غير ضرورة لأن الـممر مشتملة على وصفين ： النجاسة وإزالة الـعقل ．／（0） وأما مصلحة الأنساب، فنصن فيها على الزنا ．ويلتحق به اللواط ووطء المرأة في الموضع المكروه والسعي بين الزانيين．ونص أيضا على عقوق الوالدين والإضنار في الوصية（7）．وكل منهها من مصلحة النسب لأن الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث ليحرم ورثته، فيتضمن ذلك گّطيـة الرحم والتبري من الأنساب وادعاء ما ليس بصحيح（فيها）（V）، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب［لأنه］（＾）تاطـع النسب ．
 ومنع ابن السبيل، هيلتحق بها كل ما ني معناها كالغغصب والحرابة والنهب والتطفيف في الكيل［والوزن］（＂）＂، والخيانة في الأمانات ككها كالودائع والـواري وأموال الأوتاف وما استحفظ من أموال المسلمين كما في مال اليتيم ．

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) وفي (ا): للأطرافـ. } \\
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { \&) وفي (ب): أسكر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وقد سبت ذكر الأحاديث الو الردة في ذلك. } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ^) ساقطة في (د) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { ") ساقطة في (ج) }
\end{aligned}
$$

وأما شهادة الزور واليمين الغموس فهما (راجعان)(1) إلى غالب هذه الضروريات بحسب ما يتضمنان من التعدي على النفس أو البضع أو المال.


بقي الكلام غي أمور :
الأول : ذكر الشيخ عز الدين رحمه الله مسألتين :
إحداهما : من قذف محصنا قذفا لУ يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ولم (يواجه)(1) به المقذوف و لا اغتابه عند أحد به. وقال : الظاهر أن هذا ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة، و لا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهر
(r). بذلك

وثانيهما : من ارتكب كبيرة في ظنه لتصورها بصورة الكبائر وليست كذلك في نفس الأمر، كمن قتل إنسانا يعتقده معصوما وكان ذلك قد قتل مورثه، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زان فكانت زوجته أو أمته، أو أكل مالا يعتقده لغيره وأنه متعد بأكله فكان لـه. وقال : أما في الآخرة فلا يعذب عذاب قاتل و لا زان و لا آكل مالا حراما لأن عذاب (الآخرة)(r) مرتب على رتب المفاسد في الـفالب(گ) . والعلم/(0) عند الله [تعالى](1) .
 قالوا إن الإصرار على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة في زوال
 أحدهما : (حكمي) (9) ، وهو أن يعزم عنى فعل (تك) (1) (1) الصغيرة بعد الفراغ منها. فهذا حكمه حكم من (كررها)(1") فعلا بخلاف من تاب عنها ونوى
^) انظر: قواعد الأحكام \/rب، دوضد الطالبين ^/r-r.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' } \\
& \text { rrM انظر: قواعد الأحكام ( } \\
& \text { r }{ }^{\text {r }} \text { (ا): للآخير }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ساقطة في (ج) } \\
& \text { (¹) وفي (ج): يتبين. } \\
& \text { 4) وفي (ج): حلمي. } \\
& \text { ") ' وفي (ج): ترك. } \\
& \text { ") وفي (ل، ج): قررها. }
\end{aligned}
$$

الالقِلاع• فلو ذهل عن ذلك ولم يعزم على شيء فهذا هو الذي تكفره الأعمال
 （لكن）（r）（اختلف）（r）في هذا（هل）（）شرط التكفير عدم ملابسته لشيء من الكبائر أو لا يشترط ذلك؟ على ڤولين حسبما فهم من الحديث الوارد في ذلك． والأظهر أنه لا يشترط ذلك ．（0）
وثانيهما ：الإصرار بالفعل ．وقد حكى الرافعي فيه كلامين للأصحاب：أحدهما أن المراد به（1）المداومة على نوع واحد من الصفائر و لا توبة ．والثاني أنه
 وهو الموافق لكلام الجمهور لأنهم قالوا：من غلبت طاعته معاصيه［كان عدلا ، ومن غلبت（معاصيه）（9）طاعته］（1）كان مردود الشهادة（11） وهكذا نص الشافعي، فإنه قال ：ليس أحد من الناس［يعلمه］（r）إلا أن يكون قليلا بمحض الطاعة والمروءة حتى لا（1（I）يخلطهما بمعصية و لا بترك
＇＇وردت عدة أحاديث تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن



الوضوء والصلاة عقبه، الحديث (سזY).
「) وفي (د): ولكن.
r）وفي（ج）：اختلفوا．
＇
－）الظر：البحر المحيط \＆
「）نهاية لو حة（IYV）من نسخة（ج）．
「
＾）وفي（ا،ج）：اختلف．
9
＂）（ا）ما بين المعكوفتين ساقط من（ا）． ＂الظر：روضد الطالبين r／r／A．「＂）ساتطة في（ج）．
「＂）نهاية لوحة（1）（1）من نسخة（د）．

مروءة، و لا بمحض المعصيـة وترك المروعة حتى لا يـخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلب على (الرجل)(1) والأظهر من أمره الطاعة والمروعة ڤبلت شهادته، وإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف (r). المرؤ

وقد جمع بين (كلامي)(r)" الأصحاب الشيخ (عز الدين)(\&) مع ضابط لذلك ، وهو أنه إذا (تكررت)(0) منه الصغيرة (تكررا)(7) يشعر (بقلة)(V) مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته وروايته. وكذلك إذا اجتمعت الصغائر مختلفة (الأنواع)(^) بحيث يشعر مجموعها بما أشعر به أصغر
(1). الصغائر

الثالث : كل من ارتكب شيينا من ذلك لـم يعد إلى الـعدالة إلا بالتوبة منـه بشروطه المعروفة(1.) إلا في موضع واحد ؛ وهو ما إذا أُخذ بعض الشهود بالرثن لنقص النصاب على القول (الأصح)(II)، فإنه لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا• و [في قبول روايتهم](Ir) قبل التوبة وجهان حكاهما الماوردي

-) "التوبة لغة: من تابِ أي عاد إلى الله ورجع وأنابه. والتو بة: اللاجو ع من الذنب. وصفتها مع شروطها: أن يندم على فعل الذنب ويترك فعله في الحال ويهز ما أن


") وني (ا): للأصـع
r') مـا بين المعكوفتين ساقط من (ع).

في الحاوي وقال: المشهور منهما القبول، ونسبه إلى أبي حامد الإسفرائيني . وأقيسهما عدم القبول كالشهادة .(1)
ثم [التائب](r) عن المعصية الفعلية كالزنا والسرقة، ، والقولية كالشهادة بالنور والقذف ونحو ذلك يستبرأ مدة (تظهر)(「) فيها توبته وصلاح سريرته ه(£)

واختلف في قدرها : فقيل لسنة، وقيل] (o) ستة أشهر ، وقيل لا يتقدر وإنما المعتبر صصول غلبة الظن بصدقه . ويختلف ذلك بالأشخاص وأمارات الصدق، وهو إختيار الإمام والغزالي.(1)
وتد وقعت صور لا يستبرأ فيها :
 فإنه لا يحتاج إلى استبراء على المذهب، وفيه وجه .(1) لوقطعوا](1) بأنه إذا ردت شهادته لمبادرة ثم أعادها في وقت آخر أنها تقبل، لكن هذا ليس فيه فسق
ومنها : القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى . فلو أجاب بعد ذلك
 وجوز أن يكون الامتناع في هذه الصورة من الكبانر .(م)

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - }{ }^{\circ} \text { ما بين المعكو } \\
& \text { 1") انظر: نفس المرجع. } \\
& \text { ") }
\end{aligned}
$$


" ${ }^{19}$ وني، (ج): قطعو!
") ووجه الإشكال، أن المتناءه كان من الواجب المتهين المتعلق بالمصالح العامة، فيشبه أن يكون كبيرة فيفسق به ويخر ج بذلك عن أهلية ولاية التضاله، فكيف يولى؟ قال الإمام النوري رحمه الله: وينبغي أن يقال لا يفسق، لأنه لا يمتنع

ومنها : الولي إذا عضل عصى، فلو زوج بعد ذلك صح وإن منعنا ولاية
(I). الفاسق، ولم يستبرأ . قال الرافعي : والقياس أن يستبرأ ومنها الغارم إذا غرم في معصية و لم (يتب مذها)(r) لم يدفع إليه سهم (الـفارمين) (r) على المشهور، وفيه وجه ضعيف() . وإن كان بعد التوبة فوجهن : رجع المتأخرون أنه يعطى وصححه الأكثرون . وقال ابن أبي هريرة لا يعطى، وصحصه أبن الصباغ والبغوي(ه). قال الرافعي: ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء (حاله)(پ) ومضي مدة بعد التوبة يظهر فيها صلاحه./( إلا أن البروياني قال : يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في (A). توبته
 (II). تصرت المدة

غالبا إلا متأولا، وهذا ليس بعاص تطعا وإن كان مخطنا. واللد أعلم. (انظر: روضة الطالبين ^/••ه).
 r) وفي (ج): يثب منهـا. r

 ") وفي (ب): حاله.
V
 ") وفي (بعد): الألطهر. ") وفي (ع): لا.
" انظر: المجموع (

وقالوا في ابن السبيل إذا أنشأ السفر (لمعصية)(1) ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أنه يعطى من حينئذ على الصحيح لأنه الآن ليس سفر معصية. ولم يشترطوا استبراء لأن المعصية التي كنع بسببها تركها ورجع عنها .(r) والله [تعالى](r) أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (بهد): بمعصية. } \\
& \text { ( انظر: المجهو ع ( } \\
& \text { 「) زائدة في (ج) }
\end{aligned}
$$

## قـاعــدة

اختلفوا في تبول (التجريح)(1) والتعديل مطلقا أم لا بد من بيان السبب؟(r) والثالث قاله الإمام الشافعي [رضي الله عنهـ] (r) : يكفي الإطلاق في التعديل، وأما الجرح فلا بد من بيان السبب لاختلاف الـلماء في الأسباب الجارحة، فقد يظن ما ليس بجرح جرحا/(1) فيطلق .(0) وهذا هو الأرجح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه كما قال الحافظ
(v). (7) الخططيب

وقال إما الحرمين: إن كان المعدل (والجارح)(^) (عالمين)() (^أسباب ذلك (1.). وعرف مذهبهما اكتفي بالإطلاق، وإلا فلا بد من ذكر السبب. وهو قوي أيضا
ويقرب منه مسألة أخرى، وهي :

(i'). كذا

> '
> r) انظر: البحر المحيط \& r

1) هو الحانظ أحمد بن علي بن ثابت، المشهور بالخطيب البغدادي. أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين. من مصنفاته: الكفاية في علم اللروايه، تاريخ بغداد.


 ^) وفي (الهج): أو الجارح
")



قال القاضي أبوبكر وجماعة: لا يقبل لأنه ربما ظن ما ليس/(1) بأمر
(r). أمرا

والصحيح الذي عليه الجمهور قبوله منه، لأن الظاهر من حال الصحابي وتثبته ومعرفته باللغة أنه لايطلق [ذلك](r) إلا بعد تيقن ما هو أمر أو

نهي .(؛) فهو قريب من قول الإمام . ويتخرج على هذه القاعدة مسائل : [منها] (0) : إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان، قالوا لا يقبل ما لم (يبين)(') السبب، إلا إذا كان المخبر أو الشاهد فقيها موافقا له
 ومنها : لو شهل باستحقاق (الشفعة)(^) لم (تسمع)() بلا خلاف، بل لا بد
 ومنها : لو (شهدا بأن)(r)" هذا وارثه لم تسمع أيضا بلا خلاف، لاختلاف المذاهب في توريث ذوي الأرحام، ولاختلاف قدر التوريث. فلا بد أن يبينا جهة الميراث من أبوة أو بنوة (أو غير)(Ir) ذلك . 1 (II)
') نهاية لوحة (1Ar) من نسخة (د). r) انظر: البحر المحيط \&「 ) انظر: الaستصفى -)「
 ^) وفي (بهد): للمُفعة.
 -") وفي (ج): من تبيين.
 "') وفي (ج): شهد أن. rr
 الأشباه والنظائر للمسيوطي ص Vol

ونظيره إذا أقر بوارث مطلق لم يترتب على (إقراره)(1) شيء حتى يبين جهة الإرث(r) . بخلاف ما لو قال : له علي ألف درهم، فإنه يثبت عليه المطالبة وإن لم يبين السبب، لأن الإقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين كههم . ومنها : لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته فهل تسمع (8). (8 لا بد من التفصيل؟ فيه خلاف ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا ما (o) تلفظ به، فيه وجهان، ثال الرانعي:" (والظاهر)() القبول، وهذا مشكل [جدا] (̌) . فقد تقدم الاحتياط في الشهادة بنجاسة الماء والشفعة والإرث، وهذا أولى بالاحتياط لا سيما مع كثرة
الخلاف فيما يصير (به الشخص)(A) كافرا .(1)

ومنها : إذا شهد أنه ضربه بالسيف (فأوضح)(•) رأسه جزم الجمهور بأنها تقبل . وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لايضاح العظم، لأن الايضاح ليس مخصوصا بذلك. وتبعه عليه الإمام ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها وعلم (II).القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم

> ') وفي (ج): إقرارة.
> r
> r

「
( ${ }^{\vee}$
^) وفي (اهج): الشخص بهر بالتقديم والتأخير.
 ") وفي (ج): فأرضخ .
 كشفت العظم. والموضحة هي الشجد التي تبدي وضح العظام. (الظر: القاموس
 ") انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص Vor.

ومنها : إذا شهدا بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد ولم يبينا سبب الانتقال، قال القاضي أبو (سعيد)(1): الذي أهتى به فقهاء همدان أن هذه البينة تسمع • وذكر أنه رأى بذلك خط القاضيين الماوردي وأبي الطيب . واتفقت المراوزة على أنها لا تسمع إلا بييان السبب، وهو الراجح. وفيه وجه ثالث : إن كان الشاهدان فتيهين موافقين لمذهب القاضي فلا حاجة (إلى بيان)(r) السبب، وإلا لم (تسمح)(r).(8) وهو نظير ما تقدم في مسألة التنجيس . وينبني طرده (في) () الشهادة في كل مختلف فيـه . ومنها : إذا (شهدا)(3) أن حاكما حكم بكدا ولم يحيناه فوجهان. والصحيح ()(القبول . ووجه الآخر أن الحاكم قد يكون عدوا للمحكوم عليه أو (والدا) للمحكوم لـه .
ومنها: إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما ففيه وجهان. الختار الإمام وطائفة أنه يتبل. واختار الجمهور عدم التبول وأنه لا بد من التفصيل(9). وتوسط الرافعي بين القولين بأنه إذا كان الشاهد فقيها موافقا قبل، وإلا لم يقبل(י) . كما تقدم [في](11) نظيره . ولو أقر أن هذه أختي ففي البحر وغيره أنه لע حاجة إلى التعرض
') وفي (ال،د): سعد.
r
") وفي (ا): يسهع.
 .vor

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وفي (ج): في مسألة. } \\
& \text { 「) وني (ج): شهن. } \\
& \text { " }{ }^{\text {² }} \text { (بيهد): . }
\end{aligned}
$$


.vor

 ") زائدة غي (د).

للشرائط إن كان من أهل الفقه،（وإلا）（1）ففيه وجهان（）．وفرق بين الإقرار والشهادة بما تقدم في الإدث أن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به في حياته فلا يقر إلا عن تحقق • ومنها ：الشهادة بلالإكراه．اختار الشيخ عز الدين أنها لا تسمع مطلقة لأنه
 （1）．الحاكم إكراها
وقال الـغزالي ：في فتاويـه ：إن جوز القاضي أن ذلك يسَتَبْمُ على الشهود
 يشهدون به إلا عن تحقق وهم عارفون بحد الإكراه فله أن لا يكلفهم التفصيل الوال

 مختارIf（والأصح）（iI）الاكتفاء بالاططلاق لأن احتمال جهله بكونها خمرا بعيد، （ir）．وكذلك الإكراه عليها ومنها ：لو باع عبدا ثم（شهد）（Ir）آثنان أنه رجع ملكه（إليه）（Ir）، قالوا
") انظر: الأشباه والنظائر لابن الو كيل rovor، الأشباه والنظائر للسيو طي ص Vor.

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ب): إلا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { ) وفي (بهد): ويعتقده ؛ وفي (ج): إ يعتفده. } \\
& \text { 「) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) } \\
& \text { " } \\
& \text { ") وني (ج): فيه الإطلاق. } \\
& \text { ") وفي (الهب): الأصحت } \\
& \text { rr } \\
& \text { ¹") وفي (ج): إليه أيضا. }
\end{aligned}
$$

لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من إقالة（1）أو اتهاب（r）أو إرث（r）． ويجيء فيه الخلاف المتقدم عن الـعراقيين والتفصيل ． ومنها ：لو مات عن ابنين مسلم ونصراني، فقال المسلم：مات مسبلما ، وقال النصراني ：مات نصرانيا ．فإن（عرف）（\＆）أنه كان نصرانيا قدمت بينة المسلم بزيادة الـعلم معها ．فإن ثيدت بينة النصراني أن آخر كلمته كانت النصرانية／（O）（Y）（Y）
 بـه النصارى كالتثليث ．وهل يجب في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام؟ فيه （A）．وجهان ، لأنهم تد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما ومنها ：لو اعترف الراهن أن الـعبد مرهون بعشرين ثم ادعى أنه رهنه أولّا بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ［الأول］（4）نيكون الثاني فاسدا وأنكر المرتهن صُّقِقَ بيمينه ．
فإن قال（في）（い）جوابه فسخنا الرهن اللأول（ثم）（II）استأنفتا رهنا بعشرين فهل يصدق المرتهن لاعتضاده بقول الراهن أنـه رهن بعشرين أم يصدق الراهن لأن الأصل عدم الثسخ؟ وجهان ：مال الصيدلاني إلى أولهما ．وصحع البغوي الثاني وزاد فتال ：لو شهل شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم
＇＇الإقاله：رفع عقد البيع وفسخه．يقال：قلته البيع وأقلته أي فسخته．（انظر：

r）الاتهاب：قبول الهبة．تقول：اتهبت الهبة أي قبلتها．（الظل ：اللصصباح المنير ص （ $\mathrm{r} \circ \mathrm{A}$
（r ）

（）وفي（ج）：وقدمت．


）
－）وني（ج）：هو فين
＂）وفي（ج）：و．


 المكك إلى سبب؟ فيه وجهان، والأصع أنها تسمع مطلقة وترجع على بينة （A）．الخارج باليد
ومنها ：قال ابن أبي الدم في أدب القضاء لـه：قد شاع في لسان أنمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا هل تسمع هذه إلشهادة؟［غيه وجهان］（9）، والمشهور فيما بينهم أنها لا تسمع قال：وهذا لم أظفر به منقولا مصرحا به هكذا، غير أن الذي（تلقيته）（•） من كالم المراوزة وفهمته من مدارج مباحثّهم المذهبية أن الشاهد ليس لـه أن يرتب الأحكام على（أسبابها）（I＇）، بل وظيفته أن ينقل ما（يسمعه）（＇ri）منها من إقرار أوعقد تبايع أو غير ذلك مما يترتب عليه الأحكام، أو ما（شاهده）（Ir） من القبوض والإتلاف فينقل ذلك إلى القاضي
（انظر：الأشباه والنظائر لابن الو كيل ror＿rolrr．
「）وني（ج）：ادعا．
「）ساقطة في（ج）（ج）
8）وفي（ج）：وإقامة．
＂）وفي（ا）：بمطكها．
「）وفي（بهد）：فأقام．

＾）انظر：الأشباه والنظائر للسيوطي ص ع عه．
＂）ساتطة في（د）
－）وفي（ج）：تلتقيه．
＂）وفي（ج）：مداركها．
＂r
rrir

ثم（وظيفة）（1）الحاكم（ترتيب）（r）المسببات على أسبابها（「）．فالشاهد
 ما ليس بملزم سبب لـلمزام، فكلف نقل ما سمعه أو دآهه ．والحاكم（يجتهه）（0） في ذلك（1）．
ثم حكى الماوردي نحو ذلك ．（فإنه）（V）الال ：فإن كان الشاهدان من أهل
 على ما يصح（في）（1）اجتهادهما؟ الأصع لا（A يجوز لهما ذلك ．وعليهما نقل الإقرار مشروحا على صورته ．（․）
وقال الشيخ عز الدين（11）：ضابط هذا كله أن الدعوى والشال الشهادة والرواية

 （عدم）（II）ثبوت المشهود به والمخبر［عنه］（IY）．فلا يترك الأصل إلا بيقين أو（IV）

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): طبقة. } \\
& \text { 「) وفي (الج): ترتب. } \\
& \text { r } \\
& \text { گ) وفي (ج): سند. } \\
& \text { " } \\
& \text { 「) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص . } \\
& \text { 「 }{ }^{\text { }} \text { وفي (بهد): وإنه. } \\
& \text { ^) } \\
& \text { ") وفي (ج): من. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「") ما بين المعكوفتين ساقط من () (). } \\
& \text { rr } \\
& \text { (18) ما بين المعكوفتين ساقط من (1). } \\
& \text { 10) وفي (ا، ج): , الأصحت } \\
& \text { " } \\
& \text { "ا" ساقطة في (ج). }
\end{aligned}
$$

 إحداهما الشهادة بأن بينهما رضاعا محرما . والأخرى قبول الشهادة المطلقة بالملك وإن لم [يذكر](r) سببه. وكذلك بالدّينْ مع أن أسبابهما مختلفة . (8) وقد
 تقبل مطلقة عند عدم (التنازع)(T)، وأما عند (الانتقال)(V) من مالك (آلخر فقد تقدم [أن][^) فيه الخلاف. (وكذلك)(9) الخلاف في الدّيْن كما تقدم في مسألة (1.). الإقرار . [والله أعلم]

「
؛ قال الشيخ عز الدين رحمه الله: فلعل الشاهد أسند الملك والدين إلى سبب لا لا لا يصلح أن يكون سببا لجهله، أو أسندهما إلى سبب لا يراه الها الحاكم سببا. وهذا مشكل جدا. (انظر: قو اعد الأحكام Y/ror).
") وفي (ج): فإنها.
ج وفي (ج): النزاع.
()
^) شا شاتطة في (د)
^)
") ساقطة في (ج).

## قـاعـدة(1)


الأمر والنهي إما أن/(0) يتعلقا بمعين لا يتجزأ ، أو بمعين يتجزأ ، أو (بمطلق)(7) ، أو بعام . فهذه أربعة أقسام :

 (اقتل)(1) زيدا المشرك، أو لا تقتله . الثثاني: أن (يتعلقا)(II) بمعين يتجزأ ، ففي الأمر لا يخرج المكلف عن العهدة إلا بالإتيان به . وفي النهي يكتفى باجتناب جزء من أجزائه إلا أن يقوم دليل على إرادة النهي عن كل جزء . فلو قال السيد لـعبده : أعط زيدا عشرة دراهم، لم يخرج عن العهلدة إلا بإعطاء جميعها . (ولو)(Ir) تال : (لا تعطه)(Ir)

ץ/7 •7، قو اعد الحصني (^9) ب.
r الأهر لغة: طلب الفعله وهو نقيض النهي

 r
واصطظلاحا: استدعاء الكفّ عن فعل بلالقول على سبيل الاستعلاء. (انظر: لسان
 (III/r \&) وغي (ج): وجهه.
「
「
^) وثي (ج): بمعنى• (ج)
^) وني (ج): الصنهي عنـه
"
") وفي (ج): يتعلق.
r") وفي (ج): فلو
(r) وفي (ج): لا تعطيه.

عشرة، فأعطاه تسعة لم يكن عاصيا و لا يعد مخالفا ، لأن الماهية المركبة تنـعدم بانعدام جزء من أجزائها . وبهذا يظهر الفرق بين قول الـحالف: لآلكن هذا الرغيف، وقولـه : لا آكل هذا الرغيف. فقال أصحابنا لا يبر في الأول إلا بأكل جميعه، كما في الأمر بإعطاء العشرة . و لا يحنث في الصورة الثانية بأكل بعضه حتى يأكل الجميع لأن (1). النهي كالنفي وقد خالفت المالكيـة في (الصورة)(r) الثانية فقالوا يحنث إذا أكل شيئ منه لأنـه حلف أن لا يعدمه، فإذا أكل شيئا منه فقد أعدمه لأن الحقيقة المركبة تتعدم بانـعدام جزء من أجزائها .(r) قلنا النفي هنا لم يتوجه على أكل البعض وإنما توجه على الجميع، فإذا لم يأكل الجميع صدق أنه ما أكله، كإعطاء التسعة مع النهي عن العشرة، فلا يكون (حانثا) . (\$)
نـم اختلف أصحابنا فيما إذا حفل : لا أشرب ماء هذا النهر أو البحر • ونحو ذلك هما لا يتصور شرب جميعه فشرب منه شيئا هل يحنث؟ على

وجهين :
أحدهما ، وهو قول ابن سريج وابن أبي هريرة، [أنه] (0) يحنث [لا (7) للمأخذ الذي اعتمده المالكية في مسألة الرغيف، بل لتنزيل لغظه في اليمين على مقتضى الـعرف. (إذ)(V) شرب جميـه غير ممكن غلم يتجه اليمين إلا إلى

r
r
8) وفي (ج): جانيا.
)
( )
() وفي (ج): إذا.

وأصحهما [أنه] (1) لا يحنث لما ذكرنا في مسألة الرغيف، وهو قول
(r). الأكثرين

القسم الثالث: أن يتعلقا بمطلق(r) ، وهو (المتناول)(8) لواحد لا بعينه. ففي الأمر يخرج عن العهدة بإيقاع فرد من أفراده، فإذا قال : اعتق رقبة، خرج عن العهدة بأي رقبة أعتقها مالم يقم دليل على تقييدها بصفة خاصر الاصة وبيْنَ [الإمام] (م) فخر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي (خلاف)(٪) هنا في المطلوب بذلك الأمر ، هل هو الماهية الكلية أو جزء من جزئياتها؟(ヶ) وسيأتي ذكره.قريبا وما ينبني عليه إن شاء الله تعالى • وأما في النهي إذا قال : لا تعتق رقبة، فإنه لا يخرج عن الـعهدة بترك عتق رقبة واحدة، بل لا بد من ترك جميع ما يصدق عليه ذلك الاسم لأن المطلق في جانب النهي يعم مثل عموم: لا رجل في الدار(^) . فمتى وجد فرد من الأفراد التي يصدق عليها ذلك المطلق كان منافيا (للنفي أو للنهي)(9) . فانترق الأمر
والنهي في ذلك .

ويقرب من الأمر المعلق بالمطلق توجه الحكم على فرد شائع كقوله : إحدى نسائي (طالق)(")، أو (أحد عيدي)(") حر، فإن الحكم لا يتوجه إلا على
') زائدة في (ج).
r ا الظر: روضة الطالبين
r) المطلق لغة: من أطلق الناقة أي فلّ قيدها، وناقة طلق أي بغير قيد. ,واصطلاحا: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقد شابله لجنسه. (انظر:
 § ${ }^{\text {§ }}$ وفي (ج): التناول.
"
ج) وفي (ج): خـلافا.


") وني (ج): للنهي أو النفي، بالتقديم والتأخير.
") هكذا (ج) (ج) ؛ وفي بقية النسـخ: طوالق.
") وفي (ج): إحدى عبيد.
(rAr)
واحد مبهم فقط وله تعيينه في أي من أراد كما تقدم ذلك . الرابع：أن يتعلقا بعام عموم النشمول، كقوله：أكرم الـعلماء و لا تكرم الجهال، ومن دخل داري فأكرمه ومن لم يدخل فلا تعطه شيئا ．وهو كالقسم الأول ني أن المكل لا يخرج عن العهدة إلا بالإتيان بجميع المأمور به والانتهاء عن（الجميع）（＂）، إلا أن يقوم دليل متصل أو منفصل يقتضي خروج البعض فيتخصص به（「）، لأن شمول الـعام لأفراده ما لم يظهر（تخصيص）（r） كثمول الواحد الذي لا يتجزأ ．وإنما يفترقان في أن المنافي للعام قد يكون تخصيصا لبعض أفراده وقد يكون（نسخا）（2）لجميعها．وأما في الواحد الذي ע يتجزأ فلا يكون المنافي لـه إلا ناسخا ．والله أعلم．

> ' 1 وفي (د): الجـع
> (「
> ¹ ' وفي (ج): نسجا.

## قــاعـدة

(الأمر الوارد بالفعل بعد تصريمه(Y)

 فخر الدين وأتباعه .(0)





 نحظر على المحرم أثناء إحرامه، ثم ورد الأمر بالاصططياد بعد التحللم. فهذا الأمر

 قبل الأشهر الحرم واجب كفائي، فحظر في الأشهر الحرمه ثم ور ورد بعد ذلك الألم الأمر

غ) زائدة في (ج).
-)
「
( ${ }^{2}$ زائدة في (ج).


 (انظر ترجمته في :طبقات الشأفعية الكبرى هد العارفين

$$
\text { ( } £ 7)-\varepsilon 7 \cdot ノ
$$

9) نهاية لوحة (1) (1) من نسخة (د).


 .

المحصول عن نص الشافهي
وحكاه ابن برهان(") عن أكثر الفقهاء(「) ، وهو اختيار ابن الـحاجب. (r)
وتوقف إمام الحرمين والآمدي في المسألـة(؟) . ويتخرج عليها مسائل : منها : الحلق في الحع والـعمرة فيـه قولان : أصحهما أنه نسك فرض لا بل منه ، ويتوقف عليه الحل. والثاني أنه استباحة محظور (ه) . قال النووي: أي ليس بنسك و إنما هو شيء أبيع لـه بعد أن كان حراما كالطيب واللباس . وعلى هذا لا ثواب فيه و لا تعلق به بالتحلل
ثلبت: ولم أر أحدا صرح باستحبابه على هذا القول، بل يرجع الخلاف إلى
 (^). رحم الله المحلقين ... « \& ثلاث

1 هو أبو الفتت، أحهد بن علي بن محـد الوكيل الدعرون بابن برهان. الفقيه الشافعي الأصولمي الصحدثه المشهور بالحفظ واللذكاء. ولد سنة (£V9)هـ، وتفقه على الفزاللي والششاشي. وقد بر ع في الفقه والأصول حتى رجحوه على

 طبقات ابن هداية الله ص 1- Y).

r

*) انظر: روضة اللطالبين rAl/r.
(انظر: المجهو ع ( ( ${ }^{\text {V }}$
 المحلقين א. قالوا: والمقصرين يا رسول اللمه قال: " رحمم الله المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: " رحمم الله المححلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: " والـقصرين ". متفق عليه. (انظر: صحيح البخاري مع فتح

 على التقصير وجواز التقصير، الحديث (1 (1 ال).

ومنها الطيب في البدن عند إرادة الإحرام بما（يبقى）（1）بعده ．وقد ثبت
 ووجه آخر أنه يحرم على النساء خاصة والخلاف في الرجال ．وفي البيان وجه أنه يحرم على الرجال أيضا．قال النووي ：وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلق（r）، وهو المنصوص في كتب الشافعي（！）（رحمه الله）（0）．
 إليها（لول）（＾）ذلك محرما ．فالختلف الأصحاب فيه على وجهين：أصحهما أنه


「



 （الهـ9N） （ $119 .-11199)$

2) انظر: الأم ب/ها.

『）وفي（ج）：رضي الله عنه．
「 وفي（بهد）：في． V
 قال：ل．قال：״ فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا «، رواه مسلم．


^)
 يرجع أن الأمر ني الحديث لإباحة .
 المشهور أنه سنة مستحبة. وفيه وجه أنه مباح رخصة(צ) . ولو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل. وصحده أبو علي السنجي في شرح التلذيص واعتُرض عليه في ذلك .(0)
 وانتصبب المأموم قائما ففيه خلاف يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه: أصحها يجب

(v). عليه ذلك



 r r r


 المساجده باب الستحباب الابيراد بالظهر، الحديث الحديث (710).
 *) وممن اعترض عليه في ذللك الامام النووي رحمه الله حيث قال: ... وزعم أنه

 (الـهجهوع ع
ج) وفي (د): الثنا.


ومنها : جلسة الاستراحة، والأصح أنها سنة مستحبة. ومنهم من قطع به.



جدا . فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحة ولكن الأولى أن لا يفعلها (\%) ومنها : تتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، وقد ورد الأمر به(٪) ، مع أن الأفعال المنافية للصبلاة محرمة. وإن كان تكليلا فهو مكروه(٪) . قال النووي : إلا في مواضع، وذكر منها أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوهِما (^) . وكأنه أراد مندوبا إليه في الجملة ل غ في نفس الصلاة، و لا
يبعد تخريجه في الصلاة على الخلاف.

وقد ذكروا فيما إذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها قي أحد
') وفي (ج): استحب.
r) وفي (اله): أنه.

「)
8) ' وفي (ا): يطول.
-) انظر: المجمو ع






 V الأفعال المنافية للصلاة إن كانت من جنس أفعال الصلاة أبطلتها عمدال الا نسياناه وإن كانت من غير جنس أفعالها أبطلها الكثير دون القليل اتفاقا. ولكن اختلف
 ^) ومنها أن يفعله ناسيا، ومنها أن يفعله لحالجة مقصودة. (أنظر: المجمو ع ع/٪9).

الأوتات التي يحرم فيها .الصلاة(1)، أنه هل له المداومة على مثل ذلك كما

 إلى حالها من الكراهة . و لا يجيء فيه (التردد)() بين الاستحباب والإياحة .

 يتم غروبها، وبعد صالاة الصبح حتى تطلع الشمدس، وبع المعد صلاة الصصر حتى
 r عنهم أرسلوه اللى عأشن

 الالخطاب عنها. قال كريب: فدخلت على عائشئد رضي الله عنها فبلغتها ما


 عليّ وعندي نسوة من بني حِرّام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت:













-) وفي (ج): الترد.

وقد اتفق أصحابنا على أن المسح على الخف رخصة، وأن غسل (الرجل)(1) (1) أفضل بشرط أن لا يترك المسع (رغبة)(r) عن السنة. مع أنه قد ثبت الأمر به في عدة أحاديث(r) . ولم أر من قال منهم بأنه مستحب، بل هو رواية عن أحمد بن حنبل. وقال في أخرى عنه: هما سواء(1)" ، وهو اختيار ابن المنذر(0) من أصحابنا(7) . والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$ r


 المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث (97). وقال: هذا حديث حسن

8 انظر: المغني
©) هو أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابودي. فقيه مجتهد حافاظ وأحد الأئمد الأعلام. ولم يكن يتقيد بمذهب معين بل يدور مع ظهورد الدليل. من





## قــاعــدة









 والشرط (أولى)(٪) ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ،

المحيط
r
「

 فاجلِّوهم ثـمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدال، وأولثك هم الفاسقون.

> سورة النور، الآية (1).

القذف لغة: اللزمي، تقول: قذف بالحجارة قذفا أي رمى بها. والصطلاحا: هو
 (100/\&
٪) نهاية لوحג (1ヘT) من نسخة (د).
v
^) زائدة في (ج).
 ") وفي (اله ج): أما.
") وفي (ج): تكردا.
") وفي (ج): الأول.

أو（إذا دخت）（1）، أو（تال）（r）：أي حين ونحو ذلك ．فإذا دخلت مرة


 صيغة（》اكما））كما سنيينه ．
وحكى الرافعي وغيره وجها أن（امتى ما）＂تقتضي التكرار أيضا ．ووجها آخر




＇）وفي（ج）：أدخات．
r
r
8
＂

「
＾）
＂
＂）＂وني（ج）：كل ما．

「＂）وفي（ب）：وكذلل．
r｜r
غی）وني（ب）：الظطف．
（الفعل）（1）المضاف إليه كلما أو（الجزاء）（r）＂الذي هو جواب على اختلاف
（بين）（r）النحاة في ذلك．فإذا تال ：كلما أتيتني أكرمك، كان معناه：كل إتيان يحمل منك لي في كل وقت، أكرمك فيه．فيعم سائر الأفحال الواقعة ．وُهي في （تجردها）（§）عن（اما）（تقتضي）（ٌ）دخول كل فرد فرد（1）فيها بخلاف بقية

صيغ العموم
（وكذلك）（٪）إذا قال ：للرجال عندي درهم، لزمه للجميع درهم واحد ．وإذا
قال ：لكل رجل منهم، لزمه لكل واحد درهم．فاتتضت التكرار بدخول（مام）عليها ． بخلاف（هتى، وأين، وحيث）فإنها لا تقتضي معنى（کله）في ذلك ．（فإذا）（＾） ثال：كلما دخلت［الدار］（9）فأنت طالق ، فمعناه أن كل فرد من الأزمنة ظرف لوتوع الطلاق فيه．فيتكرر الطلاق في تلك الظروف وفي فتاوى القاضي حسين أنه إذا قال ：كلما لم أطلقك فأنت طالق ، ثم مضى زمان يمكن أن يطلق فيه ثلاث مرات وتع عليه ثلاث طلقات（י）．．بخلاف ما（لو）（1＂）قال ：مهما لم أطلقك فأنت طالق ، فإنه لا يقتضي التكرار ．［وكذلك لو قال ：كل امرأة لم أطلقها فهي طالق، لע يقتضي التكرار］（r）أيضا ．

> 「 '
> 「
> 「 ${ }^{\text {r }}$, وفي (ج): من
> ¹ ' وفي (ج): تجرها.
> ") وفي (لهج): يقتضي
> 「) هكذا في جميع النّسخ، ولعلها مكررة.
> )
> ^) وفي (بهد): وإنا.
> " روض الطالبين
> ") وفي (بهد): إذا
> (I)


وتد اتفقوا على إنه إذا قال للمدخول بها ：كاما وقع（عليك）（1）طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها ：أنت طالق، ، أنه يقع الثلاث لأن الثانية تقع بوقوع الأولى، والثالثة［تقع］（r）بوقوع الثانية ．（r）



 وبو قال ：كلما كلمت رجلا فأنت طالق ، فكلمت رجلين بكلمة واحدة طلقت طلقتين على المذهب．وفيه وجه أنها لا تطلق إلا واحدة نظرا إلى اتحاد －التكليم

 أعبد أحرار؛ ثم طلق أربعا غالصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدا نظرا إلى （تعدد）（1）كل مرة مع التي قبلها ．

> ') وني (ج): عليكي.
> r

> •) وفي (د): المعلقد الوالقعة.
> 「) وفي (ج): لوجود.
> 「
> ^) وفي (ب): بعدا
> 19 وفي (): إنشاثها.
> ") وفي (ج): طلفت.
> ") وني (الهج): ثلائد.
> r") وفي (الهج): أربعة.
> r") وفي (ج): تعد.

وتيل يـتق عشرة كما لو ثال : إذا طلقت، أو مهما [طلقت](1)، ونـحو ذلك.
 الرافعي : : لا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو عنى الترتيب .(r) ثال ابن الرفعة : ينبغي أن يجيء فيه إذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكيم. . والله [تـالـى](&) أعلم .

> ')
> 「) وفي (ج): لموضع• (ج
> r
> 8) زائدة ني (ج).

قــاعــدة
اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الغور أم لا؟(1) فقال الشافعي: لا يقتضي بمجرده الفور و y التراخي؛ بل هو للقدر

المشترك بينهها ، و لا يحمل عكى أحدهما !الا بدليل . وتال الأستاذ أبو إسحاق: موضوعه (للفور)(r) والمبادرة إلى الامتثالل ،
(r). وهو مذهب أبي حنيفة

وقال آخرون: إنه للتراخي، بمعنى أنه لا يجب المبادرة، (لا أنه)(\&) إذا
بالر .لم يـعتد به ولم يكن ممتثلا .

وعلى هذا (اننبنى) (V) الخلاف بيننا وبين الحنفية في أن الحع هل هو عنى


(ناجز)(II) شرع سن أجله فإنـه يجب نـجز|(Ir) .

.
r


\&) وهي (ج): لأنه.



$$
\begin{aligned}
& \text { V } \\
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

^) فعند الشافعية يجب الحـج علمى التراخحي. وأما عند الحنفية؛ فتال أبو يوسف


") وني (ج): آند): بهن.

(Ү१४)

منها : الزكوات في النّعم(1) والنقدين(r) عند تمام الحول والتمكن من الأداء .
 عند وجدانه والتمكن لأن المقصود من شرعية الزكاة سد (خلة)(٪) الفقراء
 بها وتشوفهم إليها ، فلم يجز تأخيرها . وأما زكاة المعدن، فوقت الوجوب؛ إذا فلنا بالأصح أن الحول لا يشترط
 ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الفور ، لنئلا يتأخر [مصلحة المعروف المأمور بهه . والـغرض من المنكر(A) زوال المفسدة في تك

المعصية، فنيـ](9) التأخير مع القدرة على إزالتها تقرير لها ومنها : الحكم بين الخصوم لهنا المعنى، لأن أحد الخصنمين ظالم متعد ، وظلمه مغسدة ناجزة . ففي تأخير الحكم (عليه)(•) تحقيق للمفسدة. ومنها : وجوب أداء الشهادة المتعينة إذا طلبها صاحبها على الفور ، لما
') النعم: والحد الأنعامه وهي الحال الراعي. وأكثر ها يقع هذا الابسم على الاهبل.

( r




$$
\begin{aligned}
& \text { () وني (ج): اطلاعهم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) } \\
& \text { ") ما بين المعكو فتين ساقط من (ا). } \\
& \text { ") وفي (ب): على. }
\end{aligned}
$$

في تأخيرها عنه من الإضرار به. وإن كانت شهادة (حسبة)(1) (فلِمًا) في (1). النهي عن المنكا

ومنها : إقامة الحدود على من وجبت عليهم لما في تأثيرها منا من تقيليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها إلا أن (يعارض)(r) ذلكه قيام ألم بالمحدوه ، أو



 لأن الفقراء لا (تتشوف)(4) أطماعهم إليها تثوفهم إلى الزكوات المالية، ، لتحقق وجود أرباب الأموال وعدم علمهم بمن تجب عليه الكفارة، (ولندرته)(י) أيضا ،
 بسبيها فتجب على الفور كما تقدم فيمن وجب عليه تضاء الواجب لتعديه

> ') وفي (ج): حسنـ.
> r) وني (الج): فكما.
> r
> 8) وفي (ج): برد أو حر شديدين.

 المحيط \& ع، هيختار الصحاح ص

 , وتذهبه. ثم استمقلت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو التهالك وإن لم يكن فيه

إثم. (الظر: مختاد الصحاح ص ovt، المجموع ع/r).
") وني (ب): يتشون.
")
") وني (ج): متعه.


بالتأخير فإنه يضيق عليه، فكذلك هنا.(1) على أنهم [قد](%D9%AA) نصوا في (كهارة) (r) الظهار على أنها على التراخي() . وقد تقدم أنه كبيرة. وكأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إلزامه بذلك على الفور؛ فكأنه مرهق عليها. (ولما)(0) كان الحود( () شرطا في لزوم الكفارة والعود مباح، كانت (v). على التراخي

وأما في (صيخ)(^) التعليق، فمنها ما يقتضي الفور ومنها ما يقتضي التراخي. والألفاظ التي تُعلق بها الطلاق أو العتق بالشروط والصفات : ((من)،
 مثل : من دخل الدار نهو حرّ، أو فهي طالق • ومتى دخلت، أو إن دخلت، أو إذا دختـ، أو أيّ وثت أو زمان ثم إن كان التعليق (بإثبات)(") فعل لم يقتض شيء منها على الفور، ولم يشترط وتوع المعلق عليه في المجلس إلا في صورتين: إحداهما : إذا علق الطلاق بمشيئتها ، مثل : إن شئت فأنت طالق ، فإنه يشترط القبول في المجس. بخلاف ما إذا قال : طلقي نفسك متى شئت،
(انظر: دوضة الُطالبين ror_rolr
r
r

-) وفي (ب): أو لما.




^)

") وفي (ج): بإتيان.

فإنه لا يشترط ذلك على الفور ، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم
يرجع الزوج عن ذلك .(1)


 ما (إذا)(^) قال : همتى أو هتى ما أعطيتني، أو ضمنت لي، أو أو مهما أو أيّي
 (•). الصين فإن كان الالتماس من جهتها بأن قالت : إن طلقتني فكك ألف،/(II) أو متى

 والأولون /(IS) فرقوا بين الموضعين بأن ذلك من جانب الزوج تعليق والتعليق


> r
> r
") وني (ج): ضمنت لي ألفا.


^) وفي (د): لو.
" ()

") نهاية لوحة (101) من نسخة (ب) (ب)
r") وفي (ج): لا يشترط.


10) وفي (ج): الزوجية.
"¹ وفي (ج): فمعاوضة.
(r..)
(وأما)(r) إذا كان التُعليق بهذه الصيغ في جانب النفي كما إذا علق بنفي الدخول أو نفي التطليق أو غير ذلك من الأقوال والأفعال، فقد نص فيما إذا قالل : إذا لم (أطلقك)(\&) فأنت طالق ومضىى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق طلقت. ونص غيما إذا كان (بلغظ)(ْ) لإنْ) أنها لا تطلق حتى يحصل اليأس ("). (1) أو جموت متصل بـه . وجمهور الأصحاب على تقرير النصين والفرق بينهما أن حرف (إنْ) يدل على مجرد الاشتراط و لا إشعار لـه (بزمان) (ץ) . و川إذاه) ظرف زمان يـم جميع الأوتات، فتنجز بالفوات في وقت مّا . منها

(II). أقوى
 غالصحيح أنها مثل (إذا)؛ في اشتراط الفورية . وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف
 ( ${ }^{\text { }}$ ^) النقل والتخريج: أن يجيب الامامام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلع للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى؛ فيحصل في كي صو صورة منهما قولان: منصوص ومنخر ج. والمنصو في تلك هو المخر ج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. (الظر: هغني
") وفي (ال،): الأولى.
") انظر": دوضد الطالبين IKVイ.
") وفي (): يمتى ؛ وفي (بهد): بمن.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 المحتا ج } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

r
)
•)

وقد اعترض الرافي على إطلاق الفور والتراخي في هذه الأمثلة(1) ، قال : لأنهها إنما يستعملان في الأنعال التي لها أوقات موسعة، والنظر في التعليقات إلى حصول الصفة التي ارتبط بها الطلاق • ويستوي في ذلك طرف النفي والإثبات . وكلمة پإنْ区 حرف شرط يتعلق بمطلق الفعل من غير دلالة على الزمان. ففي طرف الإثبات إذا حصل الفمل في أيّي وقت كان وقع الطلاق • وفي طرف النفي يـعتبر انتفاؤه، والانتفاء المطلق بانتفاء جميع الزمان .
 حف أن لا يكلمه فإنما (يبرّ)(8) إذا امتنـع عنـه جميع الـعمر •
 طرف الإثبات: أيّي وتت فعلت كذا فأنت طالق. فأيي وقت فعل يقع الطلاق سواء فيـه الزمان الأول وغيره. ويقول في طرف النفي : أيّ وقت لم أفعل كذا فأنت طالق • فإذا مضى زمان لم يفعلـه حصلت الصنة. . فلا فرق (إذّاً) (ْ) بين طرفي النظي والإثبات إلا في كيفية حصول الصغة . انتهى كلامه . وهو بالنسبة إلى التعليق المطلق ، فأما المقيد بمشيئتها أو بالمعاوضة في الخلـع فاششتراط الفورية فيها لشبهها بالـعقود ذوات الايجاب والقبول. غير أنـه
 - (^).
 r r
 ه

1) وفي (بهد): فيهـا.

「 ${ }^{\text {¹ ( }}$


## 


(r) فقال بالأول القاضي أبو بكر وجماعة [من](r) أتباعه

(8). الحاجب
 الوهاب٪) عن أكثر أصداب الشانعي، واختاره الآمدي و [الإمام](1) فخر الدين (v) ومتابعـو

وإنـا يجيء هذا في الواجب المضيق دون الموسع إلا إذا تضيق وقته(A). نعلى هذا يكون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضدادها، ، بخلاف النهي عن النُيء فإنه يستلزم الأمر بأحد أضداده . ثـ شل يختص هذا بالأمر الذي للوجوب أم لو؟ فيه قولان، والصحيح أنه لا لا
فرق بيـ، أمر (الوجوب)(4) وأمر الندب.(י)
 r



 الاهذ



> الأهـوليين / / /rr).
^1


ويتخرج على هذه المسألة ما إذا قال : إن خالفت نهيي فأنت طالق، ، ثم قال [لها] (1): : قومي، فقعدت. حكى الإمام والرافعي عن الأصحاب أنهم قالوا يقع الطلاق، لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فكأنه ثال : لا تقعدي. ثم ضععفاه بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده . قال الإمام: و و لا يتضمنه.
 اللغة والعرف .) (®)

وحكى الرافعي وغيره أنه إذا علق على مخالفتها الأمر [مثل](I) : إن خالفت. أمري/(Y) فأنت طالق . ثم قال : لا تخرجي، فخرجت لم تطلق . لأنها لم تخالف أمره وإنما خالفت/(^) نهيه(1) (1) . وقال الغزالي: وفيه نظر (•) . وكذلك قال الرافعي وجمله [أمرا] (1') من (Ir). حيث العـرف
') ساقطد في (بعد).
r
r
'
「) وفي (د): مثل أن قال.

^) (1 ${ }^{\text {( }}$

-) قال فيالوجيز (V./Y): وهذا ينازع فيه العرف. وحكى الأسنوي عنه أنه قال:
لأن أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر. (التدهيد ص (qv).
") زائدة في (د).


وقال [مجلي(") في الذخائر : إن من قال في تلك المسألة بالوقوع ينبغي أن يقول إنها تطلق في هذه المسألة](r) لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وبضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد . فإذا خرجت فقد خالفت الألمر الذي

تضمنه النهي عن الخروج .
ومما يقرب من تضمن الأمر معنى النهي عن ضده، أنه هل هل يتضمن


 وجهن : أحدهما نعم، لأن اللفظ يتضمن/(A) أمرها بذلك . وأصحهما لا ، لأنه
 أمرها بعد ذلك التعليق بأمر مستحيل، مثل أن يقول : اصعدي السماء، فهل (يقع) (") الطلاق لـعدمه منها؟ قال في الذخائر : فيه نظر يتعلق بأن ما لا لا يطاق هل يصح التكيف به؟ فإن قلنا لا يصع خرجت الصيغة عن أن تكون أمرا، وإن ثلنا يصح كانت أمرا فتطلق بالمخالفة .(ir)
' (أبو المعالي، مبلي بن جُميع بن نجا الدخزوبمي، الشافعي. ولي تضاء الديار



r
 ) -) وفي (ب): فخالفته.
") وفي (ج): بها.


『" وفي (بهد): الطلاقت
") وفي (ب): وأما.
") وفي (ج): يقع عليه.

(r.0)

فرع : لو تال : إن لم تطيـيني فأنت طالق • فقالت : لا أطيحك ، ففيه وجهان : أحدهما أنه يقع الطللاق [بذلك](1) لتضمنه/ (r) عدم الطاعة . والأصح أنه يقع حتى يـأمرها بشيء فتمتنع أو ينهاها عن شيء فتفعله . (ذكره)(r) الرافعي (1). في أواخر كتاب الطلاقي
') ساقطد في (ل، ج).

r ${ }^{\text {r }}$ وفي (اله): ذكرها.


## قــاعــدة

## （r）．اختلفوا في الأمر بالماهية（1）الككية المطلقة


（0）．المشترك
وقال［الإمام］（7）فخر الدين هو أمر بالكي المشترك بين（الأفراد لا بجزء


 والمناظلرة ص rrv．الطبعة الثـالثد، دار القلمه، دمشقق）．
 ．IVI／r rerv／l
rr الجز⿰㇒⿻二丨䒑 لغة：من الجزء وهو البعض، ويطلق على النصيب．

 ضوابط الهعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص ؟r）．
 ，الصطلاحا：كل منهوم ذهني لا يمنع تصورده من وقو ع الشر كة فيه، وإن كان لا
 ومن أمثلته：إنسانه حيوان．（انظر：لسان العرب ورد ولا

（）
「

 من مؤلفاته：تخريـج الفروع على الأصوله تفسير القر آن．استشهلد ببغداد على
 طبقات ابن قاضمي شهبة（IEN／Y（
 من جز يُياته عندنا، إذ لااختصاص اللجنس بنو ع من أنواعه ولا فلم يصرح هنا بأنه مذهب الامام الشافميه ولكا لامن يفهم من قوله（عندنا）أنه المذهب عند الشافهية، أو بعضهمم．وربها صرح به في كتاب آخر．واللّه أعلم．
（1）．وأن الأول مذهب أبي حنيفة
وكان شيخنا（「）يرجح القول الثاني دائما ．ويتخرج عليـه مسائل ： منها ：أن الوكيل بالبيع المطلق في شيء دعين لا يملك البيع بالغبن（r） الفاحش، و لا بدون ثمن المثل، و لا（بالنسيئة）（）، إذ ليس التوكيل بالبيع مطلقا إذنا في شيء من الجزئيـات بخصوصه ．وإنما يملك البيع بثمن المثل نقدا لقيام［القرينة］（ه）الدالة عرفا علىى الرضا به دون غيره（7）كما تقم في قاعدة


ومنها ：أن السيد إذا أذن لـعبده في النكاح إنما ينصرف إلى النكاح الصحيح دون الفاسل ؛ إذ هو إذن بكلي مطلق فيتقيد بالصحيح و لا يشمل
（9）．جميع الصور
ويقرب من هذا الكلامُ فيمن أُذن لـه（في شيء）（•ا）هل يكون［ذلك］（1）إذنا
في لوازمه؟(ri) وفيه خلاف في صور :

منها ：إذا وكثله في تصرفات كثيرة لا يمكنه القيام بها لكثرتها ، فهل لـه أن يوكل غي شيء منها؟ فيـه ثثلاثة أوجه ：أحدها［لـه］（r）التوكيل في الجميع •

> ٪ 「 「
r انظر：دوضة الطالبين ولr SK\＆＿rrr／r ＾）
 الجامعد الإسلامية،）．
 ＂）وفي（ج）：بشيء． （＂）ساقطة في（ج）
 r（r）ساقطة في（ج）
$(r \cdot \wedge)$

والثاني المنع. وأصحه يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان و لا يوكل في القدر المقدور لـه. ووجه الأول أنه لما ملك التوكيل في البعض كان لـه ذلك فـل في اللكل
(1). كما لو أذن له فيه صريحا (1) له




 [ذلك](9) مح ذكر الخلاف في الوكيل بالبيح(") . ومنها : الوكيل في إثبات الحق الجحود؟ فيه أيضا ثلاثة أوجه: ثالثها أن الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه
 وصحع الرافعي المنع فيهما ، ونسبه إلى الأكثرين. ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك(18) بالثمن عند خروج

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 8) وفي (ج): أصحهها. } \\
& \text { ") وفي (بهد): توفير• } \\
& \text { ") انظر: فتح العزيز }
\end{aligned}
$$

> ^) انظر: فتح العزيز (1)
> "
> "



8" أي ضمانْ الدّرك؛ والدّرُك لغة: التبعة، وهي ما يطلبه الإنسان من ظلامة ونحوها.
 ,الصطنِاحا: ضمان ثمن المبيع لأحد المتبايعين عن الآخر عند خروجه

المبيع/(1) مستحقا ، هل يخاصم البائع لاسترداد الثمن؟؟فيه خلاف أيضا . (٪) ومنها : إذا أذن لـه في رهن ماله على دين القترضه الراهن وأعسر الراهن ، هل يكون إذنا للمرتهن في بيع المرهون؟ فيه خلاف الْ وأنكر الغزالي عدم جواز

بيعه، إذ لو لم يـجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، فكان يحكم ببطلان الرهن . ومنها : إذا قضى عن الخير دينه بإذنه من غير تقدم ضمان ولم يشترط
 الرجوع • وأصحهما أنه يرجع، لأن (ذلك)(1) من لوازمه مع الإذن لـجريان العادة به (0)
ومنها : إذا أدى عنه الدين الذي ضمنه عنه بإذنه ولم يأذن في الأداء ؛ فثلاثة أوجه: أصحها أنه يرجع ع والثاني : لا . والثالث : إن أدى النه من غير مطالبة أو طولب وأمكثه مراجعة الأصيل (واستئذانـ)(1) فلم يفعل لم يرجع ، لم لأنه ليس مضنطرا إلى الأداء . وإن لم يمكن مراجعته لكونـه غائبا أو محبوسا فله الرجوع(v)
أما إذا ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه ففيـه وجهان : والأصـع المنع من
 وقال هنا أولى بـدم الرجوع لأن الإذن في الأداء بـعد الإلزام (بالضمان)(4) في حكم اللـغو .(1.) والله أعلم.



1) نهايح لوحـة (19) من نسخخ (د).
r) انظر: الأشباه والنظاتر لابن الو كيل r r ؛) وفي (بهد): ذالك.
-) انظر: فتح العزيز • (「) وفي (ا): فاستئذانه.
( انظر: المهذب (1)
 " ${ }^{\text {( }}$
(1. انظر: فتح العزيز •

## （1）مـســـأـــة）

إذا ورد أمران متعاقبان بمتماثلين ولم يعطف أحدهما على الآخر، فإن كانت الـادة تقتضي عدم التكرير مثل ：اسقني ماء اسقني ماء ، فالثاني تأكيد ．وكذلك إذا كان الثاني معرفا بعد تنكير الأول مثل ：（صلّ）（r）ركعتين（صلّ）（r） الركعتين
وإن لم يكن شيء من ذلك فقيل إنه يحمل（الثاني）（\＆）على غير الأول لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد ．وتيل بل يحمل على التأكيد لأن الأصل
 ويتخرج عليه ما إذا قال للمدخول بها ：أنت طالق أنت طالق التكرار وقعت طلقتان، وإن نوى التأكيد وقعت واحدة ．وإن أطلق ولم يكن لـه


（انظر：الإحكام للآمدي r／VY، منتهى الوصول ص 9، التمهيد للأسنوي ص
．rvv
「 「 وفي (ج): صلى.
「) وني (ب): صلى.
) وفي (1): على الثاني

ه）هكذا في（ج）؛ وفي بقية النسخ：الحسن．
 عالما مشهو را في علم الأصول والكلام．ومن مؤلفاته：المعتمد في أصول الفقه،
 الأعيان
V نهايد لوحג (lor) من نسخة (ب).
^) انظر: المعتمد IVo/l.
 ＂）وفي（ل، ج）：الأفراد．
＂）وفي（ج）：فأما إذا


والثاني: نص عليه في الإملاء أنه لا يقع إلا واحدة، (ويكون)(1) الثاني

 عند الإطلاق إلا واحدة، ويحمل على التأكيد لأن كلمة (أنتت) تشعر بالاستئناف فلذلك جاء الخلاف. قال الرافعي: والجمهور على أنه لافرق بين اللألفظين(!) . فلو قال : إن دخلت الدار فأنت طالقُ إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإن قصد الاستئناف أو التأكيد حمل على ما نواه . وإن أطلق أطلق ، قال البغوي فيه قولان يعني . إذا دخلت بناء على ما لو حنث (في أيمان بفعل)(ْ) واحد هل تتعدد
 المجلس . فإن اختلف فيحمل على التأكيد أو الاستئناف؟ فيه وجهان . وإن حمل
 الكفارة بمثله(^) . والله أعلم .

> ' ام مكردة في (ج). ( ${ }^{\text {r }}$
> 「

$$
\begin{aligned}
& \text { *) وفي (ب): بأيمان في فعل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

## قــاعـدة

في［أنز］（1）النهي عن الشيء هل يقتضي فساده؟（r）
وهي قاعدة مهمة كثيرة الجدوى، وقد أفردتها بمصنف مستقل（r）．وللعلماء
فيها خلاف كثير（1）．
 كان لـينه أو لوصفه اللازم لـه اقتضى الفساد ．وإن كان لأمر خارج عنه عنه في بعض موارده لم يقتض فسادا، سواءء كان ذلك في العبادات أو في （）الحقود أو في الايقاعات
فالأول（＾）كالصـلاة بغير وضوء（9）، أو إلى غير القبلة، وبيع الميتة


．〔ヶワノ
「


 أشار إليه（تحقيق المراد．．．）، فإنه من أحسن ما ألفِ في هذا الموضو ع．

$$
\begin{array}{r}
\text { ) وفي (د): إذا: قاعدة. } \\
\text { وفي (د) }
\end{array}
$$

¹ الظر：تحقيق المراد ني أن النهي بقتضي الفساد ص •ال، والمراجع المذكورة في
والإيقاعات القاعدة. كالطلاق والعتأق والوطء. (الظز: البحر المحيط r/ror)).
 ＂ （انظر：صحيح البخاري مع فتح الباري（YNT／）：في الوضوءه، باب لاتقبل صلاة
 الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، الحديث（مبر）．

والخمر والخنزير(1) ، ونكاح المحارم(r) وما أشُبه ذلك . والثاني (r) : كصوم يوم الـعيد (£) ، وبيع الملامسة (0) والمنابذة (7)
' ' '
 متفق عليه. (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (£/£) /£): في البيوع، باب

 r) لقوله تعالى: " (1 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمـاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأختى..." الآية (Yr) من سورة النساء.「) أي المنهي عنه لوصفه اللازم لهـ ؛) نقد ورد النههي عن ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي اللهي الله عنه أنه سمع

 النحر، الحديث (1990). وصحيح مسلم بشرح النوري (10/1): في الصيامه
تحريم صوم يومي العيدين، الحديث (l|+^).
") في المراد ببيع المكالمسة ثلاث تأويلات: أولها: أن يأتي البائع بثوب مطوي أو في ظلمة فيلدسه المستام فيقول له: بعتكه بكذا بشرط أن الن يقوم لمسكك مقام نظرث، و لا خيار لك إذا رأيته. وثانيها: أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول: إذا لمسته نهو مبيع لك. وثالثها: أن يبيعه شينا على أنه أنه متى لمسه انتطع خياره ولزم البيح. (انظر: روضة الطالبين ب/هر الوه).「) المنابذة: لغة من النبذ، وهو الطرح والالجاءّاء.
 على أني إذا نبذته إليك لزم البيع. (انظر: لسان العرب ب/OlV، روضة الطالبين

$$
\text { . } 7 . \quad \text { _oa }
$$

وقد ورد النهي عن بيع الملامسة والمنابذة في حديث أبي هريرة رضي الله


 بيع الملامسة والمنابذة، الحديث (1011).

والـحصاة（1）، والطير／（Y）في الهواء والسمك في اللجـة（＂）، ونكاع المتـع（！）
＇＇ الحصطا التي أرميها．أو بعتلك من هذه الأرض من هنا إلى الى ما التمهت إليه هذه الحصاة．أو بعتك على انك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة．（النظر：دوضة الطالبين ．$(7 / \mathrm{r}$
وتد ورد النهي عن بيع الحصاة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال：＂
 مسلم بشدح النووي（lov－1or（）：في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، الحديث（1）（1）
「) نهايد لوحة (191) من نسخة (د).

「
ودد ورد النهي عن بيع الغرد في حديث أبي هريرة رضي اللمه عنه المذكور
 السمكن في اللماء فإنه غرد «، درواه الالمام إحمد ني المسند وأشار إلى أن الصواب


\＄）نكاح المتعة：قال في اللسان：المتعة：التمتع بالمر أة لاتريد إلامتها لنفسكن． وشرعا：اللزواج إلى مدة．وسـي نكاح المتعة لانتفاءها يما يططيها، وانتفاءه

 وقد ورد النهي عن ذلك في حديث سبرة اللجهني رضي الله عنه أن رسول الله

 آتيتمو هن شيئا «، دواه مسلم（النظر：صحيح مسلم بشرح النووي（1）（1ヘ／9）：في النكاع، باب نكاح المتعة، الحديث（7．7 1）．）．
ونكاح الشغار(1) ، وعقد الربويـات(٪) ونحو ذلك .

وأما الثالث（r）：غكالصلاة في الدار المغصوبة（\＆）، والوضوء بالماء المغصوب، والتيمم بتراب مغصوب، والذبح بسكين مـصصوب، والمسح على الخف المغصوب（0）، والصعلاة في الأماكن المنهي عنها（٪）، والبيع في وقت النداء

الشغار：بكسر الشين، من الشّغر وهو اللرفع．يقال شغر الكلب أي رفع إحدى
 وشرعا：أن يزو ج الل جل وليته من رجل على الن يزوجه ذلك من ولي وليته، ويكون

التنبيه ص به r، التنبيه ص (17).

وقد ثبت النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهـما قال：ا（انهى رسول
 وليس بينهما صداقه متفق عليه（الظر：صحيح البخاري مع نتح الباري

 r r）أي المنهي عنه لأمر خارج عنه．
）قال النوري رحمه الله：الصالاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجمهاع، وصحيحة
 ○）انظر：المجمرو ع「 ）وهي：المزبلة والمجزرة والحمام والمقبرة وقارعد الطريق وأعطان الايبل وعلى
 روضة الطالبين（rへ\＆＿rヘY／

لصعلاة الجمعة（＂）، والبيع على بيع أخيه（「）، وبيع الحاضر للبادي（「）، وتلقي الركبان（1）، وطلاق الحائض أو في طهر جامعها فيه（0）، إلى غير ذلك من

الصور الكثيرة．
فإذا ورد نهي عن شيء نظر فيه．إن كان لذات ذاله الشيء أو لوصفه اللازم كبيع النقدين متفاضلا فهو للفساد．وإن كان لمعنى خارج عنه كالبيع وقت النداء، فإنه لما يلزم عنه من تفويت صلاة الجمعة، وطلاق الحائض لما
＇）لقوله تعالى：＂يا أيها اللذين آمنوا إذا نودي للصالاة من يوم الجمعد فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون «ه سورة الجمعة، الآية（9）「 「（ أرخص．（انظر：روضم الطالبين（VV／r）．
وقد ثبت النهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال：＂ا نهى رسول


 （1ヶ．ハ．）：في البيو عه باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث（1010））． （r



 بسعر الوقت ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي فيقول：ضع متاعلن عندي لأبيعه


 وسيذكر المؤلف الحديث الوارد في ذلك قريبا．


 طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق
 （الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغيد دضاها، الحديث（I\＆V））．

فيه من تطويل العدة، والبيع على بيع الـير لما فيه من الإضراد به، وأشباه
 كالتفريق بين الوالدة وولدها في البيع حيث لا يجوز ، فإن ذلك（لالإضرار）（r） به وبأمه（8）．ومقتضاه أنه لا يفسد العقد لكن قالوا بالبطلان لأن تسليم المبيع ［فيه］（0）منهي عنه محرم، والمعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا（1）．ومن شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه فبطل البيع فيه لهذا المعنى لا （للنهي）（v）عنه ．وهذا على القول الأصح •


 （II）．للعطش ．وفيه وجهان أيضا ، والأصح المنع لتعذر التسليم ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهية، ونا فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم
 وقد ذكر المالكية فرعا حسنا لم أره في كتب أصحابنا، وهو ما إذا لبس المحرم الخف متعديا به ثم توضأ ومسح عليه، قالوا لا تصح طهارته（I）．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): عن. } \\
& \text { r) وفي (الج): بسببر } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •) ساقطف في (ب) } \\
& \text { 1) انظر: نفس المرجع• } \\
& \text { 「 }{ }^{\text { }} \text {, وفي (ج): للتهي } \\
& \text { ^) وفي (ب): والأصح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rir آلظر: جوراهر الإكليل }
\end{aligned}
$$

وفرقوا بينه وبين الماسح على الخف المغصوب (بأن)(1) هذا مخير بين (الخسل والمسح) (٪) على الخف في الجملة، غاية الأمد أنه تعدى بلبس الخف المغصوب ومسح عليه. فكان النهي في المجاور إذ ليس دقصورا على ذات المسح و لا كالصلاة في الدار المغصوبة. وأما المحرم فإنه لم يؤمر حالة الإحرام ! الغ بغسل الرجل فتط ولم يخير بينه وبين المسح أصلا في هذه الحالة. فإذا مسح عليه لم يأت بالمأمور به فلم تصح طهارته(r) . وهو فرق حسن ظاهر وبحث صحيح. و لا يبعد أن يجيء على قواعد أصحابنا [أيضا](8). ومما ينبني على أن النهي عن الشيء لوصفه اللازم يقتضي الفساد ، أن الـعاصي بسفره/(0) لا يجوز لـه الترخص بشيء من رخص السفر(1) ، كقاطع الطريق (والعبد)(V) الآبق ونحوه، لأن السفر دحرم عايه لوصفه الذي أنشأه لأجله ففي إباحة الترخص له برخص السفر إعانة له على المعصية، وذلك ولك . يجوز

وقد ذكروا في تناوله الميتة عند الاضطرار وجهين من جهة أن ذلك لا يختص بالسفر بل يجوز في الحضر أيضا . والأصح أنه لا يجوز لـه ذلك لأنه
 وعل هذا [يتخرج](%D7%99) أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة(")، وأن التصرف

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (هج): أن. } \\
& \text { r) وفي (ج): بين المسـع والغسله بالتقديم والتأخير. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text { }} \text { وفي (ج): أو العبد. } \\
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") } \\
& \text { ") انظر: الأم © }
\end{aligned}
$$

في المغصوب لا يقتضي［تملكا］（1）بالقيمة．
وقد اعترض على المذهب باتفاقهم［على］（r）أن من ذبح شاة غيره عدوانا يحل أكلها في الجملة（r）، و لا يكون كذكاة المجوس（！）، مع أن هذا منهي عنه لوصفه الللاز، وهو كونها ملك الغير • وجوابه أن المعتبر في حل الذبيحة كون

 على ملك مالكها（والمتعدي）（1）／（1＇）بالذبح يلزمه ما نقص من قيمتها بالذبح．
 （تقوله）（Ir）الحنفية（r）كان قد رتب على النهي القول بالصحة، لأن هذا هو المرتب عن الفحل المنهي عنه في هذا الموضع • وأما الحل والتحريم فأمر آخر غير مختص بهذه الصور، بخلاف ذكاة المجوسي والوثني والذكاة بالسن

> 「) وفي (ج): تمليكا. r

> *) وذلك بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا. (الظر: روضد الطالبين ب/ه. ب).「 جميع المحد بدات، سواء كانت من السن والحديد أ，الخشب أو الز الزجاج．（انظر： المجهو ع（N1／9）
（ ＂
＂）وفي（ج）：والتعدي．
＂）نهاية لوحة（19（19）من نسخة（د）
") وفي (ج): تقول.


والظفر (1). فإن النهي لما ورد(r) في هذه (الصور)(r) (راجعا) () إلى الوصف الللازم، قال الشافعي رحمه الله [تعالى](o) بفساد الذكاة وعدم الحل طردا لأصله.

「) وذلك في حديث رانع بن خديج رضي الله عنه أن النبي
 وأما الظفر فمدى الحبشة «. متفق عليه (الظر: صحيح البخاري مع فتح الباري
 مسلم بشرح (النوري (IYY/M): ني الأضاحي، باب جوالز الذبح بكل ما أنهر الدمه الحديث (197^).

「)
8) وني (ال،ج): كان راجعا.
-) ساقطة في (ب). وفي (اله): رحمد اللمه عليه.

## فوائد تتعلق بهذه القاعدة

الأولى : لا ريب في أن الفساد إنما يظهر إذا كان النهي للتحريم لما بين




 قال : كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب حتى لا يكون الشيء (v). و/جبا مكروها وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، فإنه ذكر الوجهين فيما إذا
 الوجهين أن النهي هل يعود إلى نفس الصـلاة أم إلى خارج عنهأ يتخرج هذا على أن النهي للتحريم أو للتنزيه، لأن نهي التنزيه أيضا يضا لانـا الصحة إذا رجع إلى نغس الصلاة لأنها لو صحت لكانت عبادة (مأمورا)(9)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

 الحوض. (انظر: لسان العرب
o
() وهي (د): في نهي الكراهم أيضال، بالتقديم , التأخير•
(v انظر: المستصفى
^)


$$
\begin{aligned}
& \text { ه) وهي (ج): مأمو د. }
\end{aligned}
$$

(rry)
（1）．بها ، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان


 لأن صحة العقود والاليقاعات لا تستدعي رجحان الطلب بخلاف الوجوب．وذلك
（o）．ظاهر
الثانية：إذا قلنا بأن النهي المقتضي（للفساد）（7）هو نهي التحريم دون نهي إلكراهة، والنهي（المطلق）（）حقيقته التحريم، فذلك إنما هو في صيغة：



 مشتركا بين التحريم والكراهة．فلا يقتضي هذا اللفظ فساد المنهي عنه إلا إذا قيل بأن نهي التنزيه يقتضي الفساد كما قال النغزالي وابن الصلاح وقد صرح جماعة من الأصحاب بأن الوجهين في صحة التحرم بالصلاة في الأوقات الخمسة مبنيان على أن النهي في الحديث（．）هل هل هو للتحريم أو

$$
\begin{aligned}
& \text { - النظر: المجموو ع } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

8）أي هي يقتضي الفساد أم لاء فعلى رأي الجمهور لا يقتضيه، وعلى رأي الغزالي

＂）انظر：تحقيق المراد ص هخ．
「）وني（ب）：الفساد．
（ ）وني（ب）：المطلقة．
 1）
＂）وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال：＂شهد عندي رجال مرضيون،


للكراهة؟ (1) وعلى هذا فاستدلال من استدل من الأصحاب لبطلان بيع الفائب

 مشترك بين التحريم والكراهة كما قاله المحتقون(\&)، والنهي المقتضي للفساد إنما هو نهي التحريم لا سيما في العقود

 غرر ،. إلا أن يرد نهي خاص فيه فيه بصيغة: (٪ لا تفعل ". الثالثة: دما يبين أن المنهي عنه لوصفه الخارج لا يقتضي الفساد إثبات

الشُسس، وبعد العصر حتى تغرب "، متفق عليه (الظر: صحيح البخاري مع فتح

 المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصهلاة فيها، الحديث (ی٪7).

 حتى ترتفع، وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين وحين تضيف الششسس للغزوب حتى تغرب ". رواه مسلم (انظر: صحيح مسلم بشرح النوري
 فيها، الحديث (ArI).
r

 توفي رضي الله عنه سند (ov)هـ. (انظر ترجهته في: تهذيب الأسماء واللغات
 (r

 المهذب (rro/a).








وبيانه بصور ：

منها ：تلقي الركبان مثبت للخيار قطعا لهذا الخبر وهو ثابت، حيث يتلقاهم
 يخبر ．［فلو اشترى］［（1）بمثل سعر البلد أو أكثر فوجهان：الأصح أنه لا يثبت
 ابتاعها بعد نهو بخير النظرين بعد أن يجلبها．إن شاء أمسكها وإيلا وإن شاء ردها
 （६）


8）


تلقي الجلب، الحديث (1019).
) نهايةِ لو حة (lar) من نسخخة (د).
「) وفي (د): الـشتري.
(ج) وفيَ: ثارة.
＾）انظر：الأشباه والنظائر لابن الو كيل（ح）
9）وني（ج）：أخبرنا نقص．
＂）ساتطة في（ج）．

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وني (ج): شيء } \\
& \text { 「) نهاية لوحة (100) من نسخد (ب) (ب) }
\end{aligned}
$$

لتخلف（الحكمة）（＂）．والثاني ：يثبت لمطلق النهي وهو الوصف（r）（ا（ا）． وكذلك لو ابتدأ（القادمون）（r）فالتمسوا［منه］（凤）（الشراء）（ْ）وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين، فيه الوجهان（1）． ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر فصدفهم واشترى منهم فوجهان ： أحدهما لا يعصي لـددم التققي ．وأصحهما يعصي لشمول المعنى ．وعلى هذا لهم

 ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه［من البلد］（＾）فهل هو
 لها الخيار
") أحدُهما: لا، لأن النهي إنما ورد عن الشراه. وثانيهـا: نعم، لما فيه من الاستبداد


$$
\begin{aligned}
& \text { M } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 8) ساقطة في (ج) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) } \\
& \text { ") وني (الهد): للشخى. } \\
& \text {.(9 M } 1
\end{aligned}
$$

ومنها: النجش(1)، إذا كان على مواطأة من البائع ففي ثبوت الخيار للمشتري وجهان، والأصح أنه لاخيار لـه(r). وإن لم يكن (عن)(r) مواطاة فلا (8). خيار قطعا
 وشرعا: اللزيادة في ثُمن اللسلعد المعروضد للمبيع لا لرغبة في شي شرانهاه بل لخداع النـس وترغيبهم فيها. (الظر: القاموس المحيط ب/r.r، فتح العزيز (rrolA r) لأن التفريط من جهه المشتريه حيث اغتر بقوله ولم يحتط بالبحث عن السعر

「
 (rrv)

ومنها : التصرية، وهي مثبتة للخيار قطعا ني النعم للحديث الصحيع(1) (1) (ا) وفي غير النعم من الحيوان المأكول وجه أنه لا يثبت (الخيار فيه )(r)") (r)


 النزالي الأول(I')، والبغوي الثاني (Ir) . وعليه ينبني ما لو تحفلت الناقة بنفسها أو ترك المالك الحلاب (ششغل)(1r) عرض ثـه(i8) . ولو اشترى عالما بالتصرية ففي ثبوت الخيار وجهان، والأصح ليس نه خيار لانتفاء المعنى المشروع لـه ذلك .

ومنها : لو حبس ماء القناة أو (الرحى) (T) ثم أرسله عند البيع أو الاجارة فظن المشتري أو المستأجر كثرته ثبت لـه الخيار . وكذلك لو حمر وجه

r



「 ' وني (بهد): نمو.


 ") وفي (ج): الغرد.

 rr) , وفي (ال، ج): بشغل.
 ") انظر: فتح العزيز ") وني (الهج): اللرحا، وكلاثما صصحيح. قال ني اللنسان: رحوت اللرحا أي عملتها وأدرتها، ودحيت أكثر. واللزحى الـحجر العظيم. وهي المعرونة التي التي يطحن بها


الجارية أو سوّد شعرها أو جمّده(1) أو أرسل الزنبور( (') على وجهها فظنها (r). المشتري سمينة ثم بن خلاغه فله الخيار لوجود المعنى الذي في التصريـي أما إذا لطخ ثوب الحبد بالمداد أو ألبسه ثياب (الكُتّب)(غ) أو أو الخبّازين (وخيل)(0) كونه كاتبا أو خبازا، أو أكثر علف اليهيمة حتى (انتفخ)(٪) بطنها فظنها المشتري حاملا، أو أرسل الزنبور (على) (r) ضرعها فانتفخ فظنها لبونا
 (والتقصير)(A) (من)(1) المشتري في عدم الاستكشاف .) (1)

منها: إذا قلنا إن كفارة الجماع [في رمضان] (II) تلاقي (I') الزوجة ويتحمل الزوج عنها . فلو تدم المساغر مغطرا فأخبرته أنها مفطرة فوطئها وكانت (Ir). مائمة، قال العراقيون يجب عليها الكفارة لأنها غرته وهو معذور
') جمّد: الجعد من الشُعر خلاف المُبُط أي المسترسل. سن جعُد الثشعر إذا كان فيد
 الصـالح صم (YAT).
 rr الظر: فتح العزيز ¹) مكررة في (ب) -) وني (ب): وظن.
「 ) وفي (ج): انففـن، وهو تحريف. "
^) وفي (ج): والتغصير، وهو تصحيف. 4) وني (1): من في.
 ") ما بين الهعكوثتين ساتط من (ج) (ج)
「") نهاية لو حג (جّا) من نسخة (ج).


ونفى ابن الرفعة الخلاف في ذلك．وتال الرانعي：يشبه أن［يكون］（1）هذا جوابا على قولنا إن المجنون لا يتحمل، وإلا فليس العذر（هنها）（r）أوضح （「）．من العذر في المجنون
 الوجه الآخر يمكن الفرق بينه وبين مسألة المسافر بالتغرير لأنها ورطته في （o）．ذلك

ومنها ：إذا غصب طعاما فقدمه إلى ضيف فأكله جاهلا بالحال، فالصحيح المشهور في الجديد أن القرار على الآكل لأنه المتلف، فإذا غرم لم يرجع على الغاصبب．（1）وعلى القول الآخر قرار الضمان على الغاصب لُما في تقديمه من

 الـاصب القولان．ولعل الرجوع هنا أولى لقوة التفرير • وإن ضمن الغاصب（1） فالمذهب أنه لا يرجع على الآكل（1）．．وتال المزني ：يرجع لأنه المتلف（＂）． وغلطه الأصحاب لأن الغاصب معترف بأنه مظلوم بما غرم فلا يرجع على غير ظالمه（ir（ir ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') ساقطة في (ج). } \\
& \text { 「 } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " الظظر: مختصر المزني مع الأم }
\end{aligned}
$$

ولو تدمه إلى مالكه فأكه جاهلا بالحال فإن تلنا في (التقديم)(1) للأجنبي (القراد) (Y) على الـغاصب لم يبرأ من الضمان . وعلى القول الأصع يبرأ . ومن (8).العراقيين من رجح الأول [هنا] (r) ورأى الإمام أن القول هنا بالبراءة أونى . ونقل ذلك عن الأصحاب لأن تصرف المالك في (ضمن)() إتلافه يقطع علقة الضمان عنى الـغاصب(7) . ومنها : لو قال الغاصب لمالك المغصوب: أعتقه، فأعتقه جاهلا نفذ العتق على الأصح كما تقدم(้) . ولو قال : أعتقه عني، فأعتقه جاهلا ففي نفوذ العتق وجهان، فإن نفذ [ففي] (A) وقوعه عن الـفاصب وجهان، صحع في التتمة المنع (9) . ولو قال المالك للـاصعب: أعتقه عني أو هطلكا، ، فأعتقه عتق وبرئ (II)/. (․).(1)

ومنها : التغرير في النكاح؛ إذا غر بحرية الزوجة أو إسطلامها، أو غرت الزوجة بحرية الزوج باشتراط ذلك في الحقد فالأصع صحة النكاح"Ir") . وهما
 كان صفة كمال كالنسب والشباب [واليسار](0) أو صفة نقص، أو لا يقتضي

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' وني (ب): القديم. } \\
& \text { 「) وفي (الهب): الفرار، وهو تصحيف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وني (ج): ضمان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r| (r) } \\
& \text { "1 زائدة في (ج) } \\
& \text { 10) ساتطة في (ج). }
\end{aligned}
$$

وفي شرح مختصر الجويني أن ذلك مختص باشتراط ما يؤثر في الكفاءة.
وإذا تلنا بالأصح نهد أطلق الـغزاللي ني ثبوت الخينر ثولين(r) .
 دون نسبه نله الخيار ، وكذا لأوليائها • وإن كان ذلك ني نسب الزوجة فطريقان : أظهرهما أن لـه الخيار • والثثاني المنع • وإن شرطت حريته فبان عبدا وهي حرة فلها الخيار قطعا ، وإن كانت أمة نوجهان . وكذلك (إذا)(0) شرطت حرية الزوجة فبانت أمة والزوج حر على المذهب. وإن كان عبدا فلا خيار لـه أيضا . وإن كان المشروط صفة أخرى، هإن شرطت غي الزوج فبان دون ذلك فلها الخيار ، وإن شرطت نيها نفي ثبوت الـخيار تولان • والأظهر ثبوته لـه . ووجه القول الآخر كونه متمكنا من الطلاق .(7) واللـه تعالى أعلم .


r
؛) وني (ج): فظهر-
") مكردة في (ج)

1) انظر: دوضهة الطالبين 0/019.

## فـصـلـل

في سرد صيغ العموم(1) الشاملة لما يندرج تحتها(r) (r)
 وتوابعها (المؤكدة)(£) ((كأكتع)) وإخوته(0)، و (إسائر)) سواء كانت بمعنى الباقي أو بمعنى الجميع، لأنها على الأول تشمل جميع الباقي حتى لا يبقى منه
 وهذه الألفاظ الخمسة قل من (تمرض لـها)(A) من الأصوليين(\$) ، و لا ريب في أنها .للعموم • ولامن٪ وا(ما)" إذا كانتا شُرطيتين بالاتفاق • وكذلك في الاستفهام بهما عند الجمهود • وفي كونهما (موصولتين)(1") خلاف، والأصتح أنهما يفيدان
. الـعموم أيضا
وزاد القرافي أن (ما) الحرفية إذا كانت زمانيـة أفادت العموم(I)، كثواــه
 وصطلاحا: استغرات اللفظظ لجميع ما يصلـ له دفعة بلا حصر. (انظر: لسان
 r

「) وفي ( ج): وجـع.
\&) وفي (ا): الهذكورة.
-) وهي: أبصع ، من البُصْع بمعنى الجمع. وأبتع، من البَتَع وهو طول العنق مع شلدة
 إنه مأنحوذ من قولهم: أتى عليه حول كتيع أي تام. وهذه كلمات يؤ كد بها أجمع، يقال: جـاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. (الظظر: لسان العرب
 T الظر: البحر الدحيط (V
^) (
 " " النظر: تلقيح الفهوم ص rer

تعالى : ( إل ما دمت عليه قائما ه)(٪)، تال : وكذلك المصدرية إذا وصلت بفعل
(r). مستقبل نحو : يعجبني ما (تصنع)(r)

و(أيشا إذا كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة كذلك أيضا، وكذلك إنذا





> ') سورة آل عمران، الآية (Vo).
> r


 حسن صحيح. والنسائي غي سننه (19ه/ (19): في الفر ع والعتيرة، باب جلود

「

* ^) و وفي (ب): مما.
"
") نهايّة لوحة (IKY) من نسخة (I).
") ساقطة في (ل، ج).

(rr اتظر: تلقيح الفهوم ص.







وغيره أنها (حرف)(1) ، فعلى هذا ليست من صيغ الـعموم .
و"(كم)| إذا كانت للاستفهام؛ والجموع المعرفة بلام الجنس، وأسماء الجموع كذلك أيضا كالناس والقوم والرهط وما أشبه ذلك . وكذلك الجموع وأسماء (الجموع)(r) المضافة أيضا (
واختلفوا في الجمع (المنكر)(r) ، والأصح أنه ليس بعام(६) . . واسم الجنس المحلى بالتعريف الجنسي والمضاف على الصحيح(0) . وفخر الدين [الرازي](7) (ף) يـالف فيـه(V) . والأسماء الموصولة غير ما/(^) تقدم(9) ، وهي : ((الذية)) و(التتي) إذا كان تعريفهما (للجنس)(1.) ، وتثنيتهما (وجموعهما)(II) على اختلاف




1
r「 ع ) انظر: تلقيع الفهوم ص ^\&
 ج


 " " "

Y (I) وفي (د): لغاتها.
 1\&) وفي (د): وكذا ؛ وفي (ب): وذوا.

(IV) سورة البقرة، الآية (A0).


والنكرة في النفي مثل ：لا رجل في الدار؛ وهي من أقوى الصيغ（！）．وكذلك إذا لم（تبن）（r）مع لا ، بل كانت في سياق النفي أو النهي مثل قوله تعالى ：
 إلها آخر（ڭ）، ، وكذلك الواقعة في سياق الشرط مثل قوله تعالى ：لا إن امرؤ هلك ليس له ولد（0）（0）، لأن الشرط مثل النفي．（ولذلك）（1）وتع في الجملة
 المشركين استجارك هِ（（ ）، وهذا مما أغفله غالب الأصوليين، ونص عليه إمام الحرمین في البرهان（＾）وشراح كلامه ．
قال（القرافي）（9）：وينبغي أن يلحق به أيضا إذا وقعت النكرة في سياق
 （I「）．．
وأما الفعل الواقع في（سياق）النفي أو الشرط فإن كان قاصررا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيا لمصدره ويعم؟ حكى القرانفي عن المالكية والشافعية أنه يعم، وأن القاضي عبد الوهاب حكاه في الإفادة عنهم（10）．ومقتضى كلام

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") } \\
& \text { 1) وفي (ج): وكذلك. } \\
& \text { (7) سورة التوبة، الآية (7) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؟) وفي (د): الغزالي. } \\
& \text { ") هـكذا في (ا) ؛ وفي بقية النسـخ: الانكار. } \\
& \text { ") سورة مريمه الآية (آل) (70). } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

(1).الغزالي أنـه لا يـعم
 [وأصحابـ] (r) أنه يـعم جميع مفعولاته حتى لو نوى بـه مأكولا معينا دون غيره تخصص بنيته كما في غيره من الـعمومات(\&) . وكذلك في سياق الشرط واستغهام الانكار كما (تقدم في)(®) النكرة(7) . فهذه ألفاظ الـعموم التي يظهر شموتها للأفراد الداخلة تحتها .
 فيـه بأنـه للـعموم وليس كذلك . ومنها ألفاظ يقوى كونها للعموم غي بعض المواضع مثل : ((أبدا))، و((دائما))،
 ومثل: صمت شهرا ، (وأقمت)(Ir) سنـة على رأي بعضهم(II) .
') انظر: المستصفى r/r
r
r

-) وفي (ب): تفيده.
٪) انظر: تلقيـح الفهومص ص1؟. "
^) وهو كتابه الذي سهاه: تلقيح الفهوم في تنقيـع صيغ العموم. حقق وطبع في

4) نهاية لو حـ (lov) من نسخة (ب).
-) وفي (الهج): ومستمرة.
" (" وفي (ج): وعوظ.
 وحكى العلاني في تلقيح الفهوم عن أنمـة اللغة أنهـا لزمان المضاني والاستقبال


rr هr هـذا في (ج) ؛ وفي بقية النسـخ: قمت.


وأسماء القبائل التيي أصلهه لأسماء أشخاص (معينين)(I) كربيعة ومضر
والأوس والخزرج، أو لماء معين كغسان . فإن كل لفظ من (هذه)(r) وأشباهها
يشمل كل من كان من تكك الكقبيـة(T) . وهو أيضا مما أغفله غغالب الأصوليين . فأما مثل بني تميم ونـو ذلك فالتعموم جاء من كونه جمعا مضافا (\&)، ،

بخلاف الأسماء المتقدمة ذإنها ليست كذلك .
 إذا تجرد عن یزائنه عنى جميع معانتيه ، فهو [عنده] (Y) أيضا من صن صيغ

العموم(A) (A)
وقال الششافعي رحمه اللـه [أيضا] (9) : ترك الانستفصال في تضايا الأحوال مع

ومثل ذلك الإمأم (بقصة)(IT) غيـلان بن سلمة(IE) لما أسلم على عشر نسوة
( ) وفي (له ج): متعينين.
「
r r
) (r) انظر: نفس المرجع•
) ) زائدة في (بـهد).

1) اللفظ المشترك: هو اللفظ اللمو ضو ع لحقيقتتين مختلفتين أو أكثر وضها أولا من حيث هما كذلـلن. (انظر : المسصورل (9マ/).
( ${ }^{\text {V }}$

( )
") وفي (
" (") وفي (ا): يتنزل.


rir) وني (د): بتضية.
") غو غيلان بن سطمة بن هحيب الثققفي دضمي اللمه عنه. أسلم بعد فتح الطاثف، وكان شاعرا محسنا. تو في رضي اللله عنه في آني

 استدل به على أنه لا فرق بين أن يكون وقع الـعقد عليهن (دفعة)(8) أو مرتبا ، وأنه في حال الترتيب لا يتعين إمساك الأوائل، بل يختار من الجميع لأن النبي
 الأريع دل ذلك على أنه لا فرق بين الحالتين، إذ لو كان الحكم خاصا بإحداهما كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
 (v). عقده عليهن كان دفعة

وقد نص الشافعي أيضا على أن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال
 وأشكل الفرق بين هذين القولين/(1') على جماعة حتى توهم بعضهم أن له قولين في المسئلة . وجمع بعضهم بينهما بما لا طائل تحته.



 إسماعيل - أي البخاري - يقول: هذا حديث غير محقفوظ. وابن ماجه في

 r) زائدة في (بهد). ' ) وفي (ج): رقعة. -) انظر: الأم ه /「
"
^) وفي (1): للإجمال.
" ${ }^{\text {1 وفي (1): للاستدلالا. }}$

") نهاية لو حد (197) من نسخة (د).

فأما الاعتراض الأول فتال الإمام أبو المظفر［ابنـ］（＇）السمعاني：احتمال
 جدا．ونحن إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام الحال ويظهر من الشارع إطلاق الجواب، فلا بد وأن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال كلها（r）．

 （حكه）（י）لا يتتضي العموم في كل الأحوال ． وثانيها ：أن يثبت بطريق مأ استبهام（كيفيته）（4）، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسبيها الحكم، فينزل إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يمى تلك الأحوال كلها ．وفي كلامه ما يتتضي نفي الخلاف في هذه الصورة ． وثالثّها ：أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها［في］（＾）الوجود لا با باعتبار




> ') ساقطة في (ج) ؛ وني (ا): بن.
> 「 「
> r
> 8) وفي (ج): هذا القسم.

> 「) وفي (ج): الحكم.
> ()
> ^) ز) زائدة ني (ج) 9) ساقطة في (ج)
> ") وني (ج): حكم.
> ") هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النسخ: الأقسام.

$$
\begin{align*}
& \text { r|r) سافطة ني (1) ؛ وفي (ج): بالثثر. } \tag{r.1}
\end{align*}
$$

الرطب إذا يبس |٪ (قالوا)(1) : نعم . قال : ॥ فلا (إذن)(r) «(r) .

ورابعها ：أن تكون الواقعة／（₹）المسئول عنها قد وقعت في اليجود والسؤال عنها（مطلق）（0）،（فيجيب）（1）أيضا كذلك ．فالالتفات إلى（القيد）（V）الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسـال الحكم من غير تفصيل يقتضي الستواء الأحوال في غرض المجيب．فالتفت نشافعي رحمه
 وهذا تحقيق حسن بالغ（9）． فبإذا انضم إلى حديث غيلان المتقدم بقية الأحاديث الواردة في هثله لجماعة
「) وفي (ب): (ب): فقال.








「）وفي（ج）：لمطلق．
「）وفي（ب،د）：فيجب．
「 ${ }^{1}$ ）وفي（ج）：العقد．
＾）وفي（د）：الإشارة．


منهم تيس بن الحارث(!)، وعروة بن مسعود الثقفي(r)، ونوغل بن معاوية(r)، ،

 له، وأن الجواب ورد مسترسلا على كل الأحوال .
 وجوه ليس هذا موضع ذكرها والاعتراضض عليها(A) .
والففق الصحيح بينهما أن ترك الاستفصال هو ما كان فيه لفظ من الوا لنبي

') هو قيس بن الحارث بن حذاف الأسدي رضي الله عند. (انظر ترجمتد في : الإصابة O
r
 , كان نيهم مطاعا محببا فلما رجع إليهم وأظهر دينه ودعاهم إليه عادوه ورموه بالنبل فأصابه سهم فقتله (الظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات

r هكة، وهو أول مشاهده. نزل المدينة حتى توفي بها با أيام يزيد بن معأوية رحمهد


$$
\begin{aligned}
& \text { (llo/r الصحابـ) } \\
& \text { 8) } \\
& \text { •) وني (ج): فأما. } \\
& \text { 「) وفي (1): للأكحوال ؛ باني (بهد): الأحوال. } \\
& \text { ( ) وني (ج): عنه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") نهاية لوحة (l) (l) من نسخة (ب). }
\end{aligned}
$$

 جوابه يكون شاملا لتك الوجوه، إذ لو كان مختصا بيعضها والحكم يختلف لبينه [النبي] (٪)
 نعل الذي رتب الحكم عليه، ويحتمل ذلك الفعل وتوعه على وجوه دتعددة فلا عموم له في جميعها. (قإذا)(¹) حمل ذلك الفعل على صورة منها كان كافيا في العمل به إذ ليست له صيغة تعم(1)
فمن الأول وقائع من أسلم على أكثـت من أربع كما تقدم.
وحديث فاطمة بنت أبي حبيش(V) أن النبي عْ تستصاض: ه ا إن دم الحيض أسود :ـعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصـلاة. وإذا كان الآخر(م) غاغتسلي وصلي ٪(9). ولم (يستفصلها)(مان) هل لها عادة قبل ذلك أم لا، فيكون حكمه بتقديم التمييز وأعتبره شاملا للمعتادة وغير المعتادة .

> ' ( ) ساقطة في (ج).
> r
> 「) وفي (بهد): وإن.
> 8)
> •) هكذا في (ج) ؛ وفي بقيد النسخ: و.

V


^) نهاية لو حة (1) (1) من نسخد (ج).
متفق عليه (الظظر: صحيح البخنري مع فتح الباري



") وفي (ج): يستفصل.

 أوصت)(\$) بذلك أم لا .



 عِّ جوابه شاملا لكل هذه الأحوال وإلا كان إطلاقا في موضع التفيل ألميل . وأما ما ورد في حديث عبد الله(9) بن عمرو (بن)(י) العاص الـا لـا
') هو أبو عبد اللهه بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي رضي الله عنه. أسلم


 r
 صحيح مسطلم بشرح النووي (8) وفي (ا): أوصت ؛ وفي ( (ا): أوصيت. -) وفي (ال، ج): قال. "




 عنهما. أسلم قبل أبيه، وكان من فضلاء الصشحابة وكثير العلم مجتهدال في العّبادة. روى عن النبي
 ") وفي (ل،ج): بابن.

 من جماعة لا يحمل المطلق (منها)(ْ) على المقيد لأن ذلك إنما يكون في كلام



' r (r


وتقديم الططوُف، الحديث (1r-7).
غ) وفي (ل،ج): فذالت.
-1 وفي (لهج): فيها.


^) وفي (ج): خير.
") هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النسخ: يشتدي.
") هكذا في (1) ؛ وفي بقيد النسخن: الجميح،
,المراد بالجمع: هو التـر اللرديء المختلط من أنواع متفر فة. (الظظر: النهاية في
غريب الحديث (Y9/r).



r) وفي (ب): من.

غير البائع الأول أو معه، و لا بين قبض الثمن ثم (الشراء)(1) به وأن يشتري به وهو في الذمة . فيعم الحديث جميع الأحوال.
 الإبل بالنقيع() فأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فقال : (1 لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم (تفترقا)(2) (وبينكما)(0) شيء ") "(1). ولم يستفصله عن انقضاء وقت الخيار أو عدمه فيشمل جوابه كلا

الحالتين

「) وفي (ا)، أن): الشرى ؛ وفي (ج): الذي.
rr النقيح: قرية بقرب المدينة على بعد ميل من منازل بني سلمة. (أنظر: تهذيب الأسماء واللغات قبا جr/ (IVV/)
٪) وفي (ب): يفترقا ؛ وفي (ج): يتفرقا.


 حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، والعمل على هـلى

 التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق، الحديث (Y7Y) المستدرك
² *) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزدجي رضي الله عنه. كان خطيب



 (الحانتين) (ז) . ويدل على جواز الخلع في الحيض وإن كان طلاةا . إلى غير ذلك من الأمثة الكثيرة.

 فإن هذا يحتمل أنه كان في هطر ، وأنه كان في مرض، و و لا عموم لكه ني كل

الأحوال فإذا حمل على بعضها كان كانيا

') يشير إلى حديث ابن عباس دضي الله عنهما، أن المد أة ثابت بن قيس أتت النبي



 الخلع وكيف الطلالاق فيه، الحديث (oryM). (1) ساتطة في (1)
r) وفي (ج): حالين ؛ وفي (د): الحالين. 8) () وني (1): سقز، وهو تصحيف.
0) روأه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهـا. (الظُر: صحيح مسلم بشدح
 السفر، الحديث (v.o). ") هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، الذي اعتوف بالزنا فأمر النبي







 (19بノ1))
 به، ويحتل أن يكون لأن الإقرار بالزنا لا بد فيه من من أربع مرات، فإذا



 وصل إلى الصف ثلاث خطوات وأن يكون أقل من ذلكه ، (فإذا)(^) حمل على الثني كان كانيا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي في الصلاة مطلقا .


$$
\begin{aligned}
& \text { ') ( } \\
& \text { r }{ }^{\text {r }} \text { و(0) (0): لعله. } \\
& \text { r } \\
& \text { 8) وفي (د): تقع. }
\end{aligned}
$$

0) هو نفيع بن الهارث بن كلدة الثقفي رضي الله عنه. كان من نضلاء الصحابة،



 ص مه، الإصابة (ror/).
?


$$
\begin{aligned}
& \text { ركع دون الصف، الحديث (VAY). } \\
& \text { ^) وفي (د): وإنا. }
\end{aligned}
$$

 قالت الحنفية إنما أمر لهم بنصف الحقل لأنه احتمل أن يكون سجودهم عن إيمان صحيح، وأن يكون تقية، (فاعتبر الحالتين)(q) الأحوال (المتضادة)(̊) . وأجاب أصحابنا بأنه [لا] (٪) يتمين ذلك بل يحتمل أن يكون علم من بعضهم صحة الإسلام ومن بعضهم عدمه، ويحتمل أن يكون ذلك تألفا /(V) لقلوبهم فلا يتم الاستدلال به على ما ذكروهه. فقد تبين بهذه الأمثة الفرق بين ترك الاستفصال وبين قضايا الأعيان، وأن الأفعالب التي تضمنتها وقائع الأحوال إذا احتمل وقوعها على (وجوه)(^) كفى حملها على واحد (منها)(9) . ثم لا بد وأن يكون ذلك الاحتمال قريبا، فأما إذا بعد جدا فلا أثر بله كما

r) (

 داود في سننه (Y/ף (1-): في الجهاده باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجوده

 مرسلا ولم يذكروا جريرا، وأنه سمع البخاري يصحع أنه مرسل.
 ) وفي (ج): فاعتبروا الحالين. ") هكذا في (د) ؛ وفي بقية النسخ: المعتادة.「

^) وفي (ج): وجوده، وهو تحريف. 4) وفي (ج): منهـها.




(سريره) (1) حتى شاهده كما رفع لـه بيت المقدس لما وصفه(r) ، فلا تكون صلاته على غائب. (لأن)(r) هذا (1احتمال)(£) بـعيد ، ولو كان وقع لأخبرهم به لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقصة بيت المقدس

النووي (Y/V): في الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، الحديث (Y) (9) والنجاشي: كأن لقبا لكل من مَّلك الحبشة، والذي تو في في زي زمن النبي
 صصيح مسلمه، في نفس الكتاب والباب أعالاه، الحديث (90r). ') وفي (ج): سريرة.

r ٌ ' وفي (ا): كلاحتمال.
(ror)

نعم قالت الحنابلة(1) هنا/(r) يحتمل أن تكون صصلاته على النجاشي لأنه
 الصلاة عليه (صلى عليه)(0)، فلا يملى على الفائب إلا في مثل هذه الصورة. وهو بحث قوي جار على قاءدة قضايا الأعيان.

 الناس بالصيام «(י'). وكذلك في المرة الأخرى صاموا بشهادة الأعرابي الذي أخبر أنه رأى الهلال
' ' الذي وقفت عليه عند الحنابلة هو جواز الصـلاة على الغائب من غير تفصيل. وإنما قال بهذا التفصيل طائفة من العلماء منهم الخطابي في معالم المالم السنن. (انظر:


「) يوجد في هامس نسخد (ج) التعليق الآتي: قوله كان يكتم إسلامه تطها فيه نظر، تبع فيه المصنف الذهبي، وقد رد عليه ذلك. . 8) وني (ج): لو.

"
(V
^) وني (ب،
") وني (1): فأمر.
") دروأه أبو داود في سننه (VoV/r): في الصوره، باب في شهادة الواحد على دؤية هلال رمضان، الحديث (YYY).

وحده(1)، أن هاتين الواقتين يحتمل أن يكون [كل](%D9%AA) منهما في حالة الصحو وأن يكون في حالة الفيم، فإذا حملناها على حالة الغيم كفى ولم يكن لها
 غيم إن كان، فليس من ترك (الاستفصال)(8) . مح ما يتأيد بذلك من جهة المعنى أن حالة الفيم يمكن كثيرا أن لا يراه فيها إلا واحد بخلاف حالة الصحو، فإنه يستوي فيه أبصار الناظرين غالبا . وإنما أطلت بكثرة الشواهد والأمثلة مع أن ذلك ليس من موضوع هذا الكتاب لبيان(o) هذه القاعدة المهمة وتحرير الفرق بين الموضمين، فقد رأيت كثيرا من المصنفين يغظطون فيها • وبالله التونيق .
' ( يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي يُّ

 رواه أصحاب السنن الأربعة. (انظر: سنن أبي داود (V®\&/Y): في الصورم، باب في




 ابن عباس فيه الختلاف، أي في رفعه وإرساله. والأكثر رووه مرسلا. r
「
% ) وفي (ا): للاستفصال.


## (1)

ذهب الجمهور من الأصوليين كما حكاه الآمدي وغيره إلى أن المخاطِب داخل في عموم متحلق خطابه، سواء كان خبرا كقوله تعالى : وُوهو بكل شيء عليمُ) (r) ، فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرا ، (أو

نهيا)(r) . ونتقوا في ذلك خلافا(`).

 بول «(^)، ونحو ذلك (فليس)(9) داخلا فيها والصيغة مختصة بالمخاطبين • ونسب من ثال بخلاف ذلك إلى الشذوذ(1)).


r) سورة الأنعامه الآية (1-1).
r
8) انظر: نفس المراجع
*) هكذا في جميع النسـن التي بين يديّ، والصواب (ابن الخطيب)، وهو الموافق لهـا في كتب التراجمم. ويؤيد ذللن أن هذه المسألها موجودة في كتابه، وكذلك المسألتان اللتان سيذكر العلاني بأن الثشيخ صدر الدين خرجهما على هذه القاعدة، وذلك في ص، , الشيخ صدر الدين ابن الخطيب: هو ابن الو كيل صاحب الأشباه والنظائر. وقد

سبقت ترجمته.
?
V) متفق عليه (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (OTMMI): في الأيمان، باب
 (1-โ/11): في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، الحديث (17؟7).

 الطهارة، باب الاستطابد، الحديث (عحج).
") وفي (ب): وليس.




 ولم أجد [فيه](9) سوى ما قاله فخر الدين في المحصول في مثل قوله: من
 وتد احتع أمحابنا كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة

') وفي (ال، ج): عليه السلامر
 r

 وحسنه الشّيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود

 الطهارة، باب الوض الوضوء من مس (الذكر، الحديث (AY). وسنن النسائي (I•M)


$$
\begin{aligned}
& \text { •) انظر: الأشباه والنظائر لابن الو كيل 1/9.1. } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

Y
^) انظر: الإحكام للآمدي با
") ساتطه في (ج).
()
" النظر: المحصول (1r





 "الوداع بعدما تطيب وإن (وييض)(")' الطيب بقي في رأسه وهو محرم. فلولا

 من تبرذ على لبنتين، الحديث (108)) وصحيح مسلم بشرح النوري


> r 8) ' وني (4، (ج): قالور.

") الجعرانة: موضع بين مكة والطأئف، وعي إلى هكة أقربـ (الظر: تهذيب الأسماء


^) متفق عليه (الظظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (VNM)): في العمدر، باب

(M/A) '
") النسخ لغة: الإزالة، يقال: نسخت الثشس الظل أي أزالته. واصطلاحا: هو رنح الحكم الثنرعي بدليل شزعي متأخر. (الظر: لسان العرب
 ") وني (ج): أبيض. ") وني (ج): دخل.

ولهذا قال مالك وأبو حنيفة: إن فعله (وأنه)(1) ليس داخلا في الخطاب الأول بل [هو](r) عام (للأمة)(r) مستمر في حقهم(8) .
وخرج الشيخ صدر الدين على هذه القاعدة مسألتين(0) :
إحداهما: : إذا قال: نساء العوالم (طوالق)(٪)، فهل تطلق زوجته؟ فيه

(والثانية) (^) : مسألة الواعظ المتقدمة(9) وقوله : طلقتكم ثلاثا ، وكانت
زوجته فيهم(.) . وفي تخريجها نظر لأنه ليس في (المطلقّين)(11) - بفتح
اللام، بل هو فاعل للتطليق(r)" . وقد تقدم ما في هذه المسأنة من البحث .
نعم يتخرج عليها ما إذا وتف على الفقراء ثم صار فقيرا، وفيه وجهان والأصح [أنهـ](%D7%96) يدخل في لفظه ويتناول منه(I\&) . والله أعلم.
') , وني (ا،ج): فإنه.
「
r




 r) وفي (د): طالق.


> ^) وفي (ب): فالثانية.
") تقدمت في ص
 ") وفي (ج): المطلقتين"

rrir (آ ساقطة في (ال، ج).


## (')(قـاعـدة)

## دخول الصور النادرة في الألغاظ الـامة(r)

فيـه خلاف أصوني، وقل من /(٪) يتعرض إليـه لالسيما في كتب المتأخرين. فكأن السر [فيهـ](8) عدم(0) (خطورها)(7) بالبال غالب| .

 على موضوعاتها تتوتف على الإرادة، وهو تول مرجوح • (ووجهه) (9) بعضهه بأن المخصص (في)(1) الحقيقة هو إرادة العلام المخرج، فقد لا يمر النثادر بالبال فلا يرأد بالإطلاق والنتعميم كما لا يراد /(II)

1) وفي (د): بياض.


 r) نهاية لوحة (199) هن نساخة (د)
() مافطة في (ج)
2) نهاية لو حـ (17.) من نسخة (ب).

「 (


 العرب في مخاطباتها، فإذا كانت عوائدهم إطلات اللام اللذي يشهمل وضعا صورة لا تخطر عند إطلاقهم غالبا ببالهم فورد ذلك اللام في كلام اللله تملالى، تلنا إنه



"
(1) هكذا في (ب) ؛ وني بقية النـسـن: على.


بالتخصيص (1) . وفيـه نظر إذ الفرق واضح بين شمول اللفظ لـما يندرج
تحته عند الإطلاق وبين إخراج بـعض ذلك عنهه.
وقد ذكر أصحابنا فيمن قتل نفسه وجهين، أنه هل يجب عليه كفارة وتخرج من تركته؟ ولـعل ذلك ليس تخريجا على هذا الخلاف، بل على أن تولـه تعالى :

 وعلى القووين لا تجب الزكاة في مال المكاتب(\&) . وأما من قالل بعدم دخول (الناهرة) (0) فواضح • وأما [على] (7) التول بدخولها ، فمنع وجوب الزكاة لعدم

تحقق المالية)
ولكن يتخرج علد الخلاف مسائل كثيرة:
 وقيل ل
 والظاهر أن ذلك ليس لـعدم دخول الصور النادرة غي الـام، بل لأن هذا ليس مظنة الشهوة .

r


○) وني (ج): النادر.「


 ") الظظر: فتح العزيز
 وكذلك (المَحْرَ)(٪) بنسب أو رضاع حيث لم تكن مظنة الشهوة(ْ). ومنها: النظر إلى الـصضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان أصحهر ألمها التحريم للعموم(<br>). ووجه الآخر (ندرة)(`) كونه (محل)(^) فتنة . والفرق عسر بين هذه والتي قبلها في التصحيح وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قلامة الظفر (9) . وحكوا أن امرأة سألت [الشيخ][(י) أبا عبد الله الخِضْري("') عن ثلامة ظفر المرأة، هل

') وفي (ج): وكذلك.
「
r
\$) هكذا في (د) ؛ وفي بقيد النسخ: المحرمة.



「 ${ }^{\text {¹ }}$ (ج) (ج): ندورة.
^) وفي (ج): نحل، وهو تحريف.
^) قال النووي رحمه الله: الأصـع أنه يحرم النظر إلى قلامة رجل المرأة دون قلامة

")
") هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الخضدي المدروزيه من كبار فقهاء الششافعية

 عشُ الثُمانين وثلاثمئة اللهجرة. (الظظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات Y

$$
\begin{aligned}
& \text { هداية اللمه ص ون 1.1). } \\
& \text { r") وني (د): للرجل. } \\
& \text { (r) وفي (ج): زلرجه. }
\end{aligned}
$$

الشبوي（1）［حاضرة］（؟）فتالت：سمعت أبي يقول ：إن كانت قلامة ظفر اليدين
 بناء على أن الكف ليس بعورة ．ففرح الخضري بذلك（وقال）（\＆）：لو لم （أستفد〈（1）باتصالي بأهل الـعلم إلا هذه المسألة كانت كاثية． ومنها ：بطلان الصلاة بما يندر طلبه ، كما إذا سأل الله تعالىى جاريـة أو

 （لندرة）（M）（II）（لك）

＇）هو أبو علي، مححهل بن عمد بن شبويه الشبوي．كان فقيها فاضلا من أهل مرو．

 （r）
r

－）وفي（ج）：فقال．
「
「
＾）



‘) وفي (ج): لندورة.



 المخاطبين بالحديث(1).
ومنها : إذا استمر المتبايعان مدة طويلة غير متفرقين، فقد تقدم أن الأصح

 الصورة] (I').(Ir)ومنها : ما ذكره الامام في كتاب الأيمان أنه إذا حلف لا يأكل اللحم (فأكل)(T) الميتة، وفيـه وجهان: (قال)(I!) الإمام القياس أنه يحنث.
') الأسْبق: بفتح الباءه هو الخطر أو الجمل الذي يوضع بين أهل السباق، فهن سبق


r) رواه أضحاب السنن الأربعة. (انظر: سنن أبي داود (Y/Y


 , اللرهانه الحديد (YAVA). وقال الترمذي: هذا حـديث حسن.
 \& قلت: ويبنى على ذلك المسابتَ على السيارات واللدراجات، فإنها مباحة إذا كانت


「) وفي (ا): الصوم

「


 9) -) ") (جاقطة في (ج)
 (r غا

ووجه عدم الحنث أنه لا يعني و لا (يقصد)(")، ومطلق الألفاظ ينصرف
 والروياني ترجيح عدم الحنث، وصدحه النووي أيضا()، وهما جاريان فيما لو

 الأصع دخولها(A) . ومال العراتيون ني بعض المواضع إلى عدم الدخول. وذلك
 اصطيِّده إذا لم يكن من عادته، وكذلك الاحتطاب والاحتشاش(Ir) (وا) .



$$
\begin{array}{r}
\text { r }
\end{array}
$$ 1) الظر: نفس المرجع. (








 " 101) وفي (بهد): السيد. ") وفي (ج): ولو كان.

وإن قبل بغير إذنه نكذلك على الأصح، [بناء على الأصح](1) (أن)(r) العبد القن بكمالثه لا يفتقر قبونه [الوصية](r) إلى إذن السيد . وعلى القول الآخر يبطل القبول في نصف السيد، وفي نصف العبد وجهان(2) . (وهكذا)(o) الحكم إذا كان بينهما مهايأة وتلنا إن الأكساب النادرة لا تدخل فيها . وإن قلنا بالأصح أنها تدخل فلا حاجة إلى إذن السيد في القبول (1). قطها

وقد تردد الإمام فيما إذا صرح مالك النصف بإدراج الأكسأب النادرة في المهايأة، هل تدخل ע محالة أو تكون على الخلاف؟(V) وهذه مبالغة. وتردد أيضا فيما إذا عمت الهبات والوصايا في تطر أنها هل (تدخل)(^) لا محالة
 ولو (r) تالل : أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرثيق خاصةة، غعن القفال بطلان الوصية إذ لا يجوز أن يوصي لبعض شخص كما لا يجوز أن يرث نصفه. وتال غيره تصنح، وينزل تقييد الموصي منزنة المهايأة. فيكون لـه إن قيد (لنصفه)(!) 'الحر ، ولمالله النصف إن قيد به، وصححه النووي . (10)
') ساقطة في (ب، ج). r) وني (ج): لأن.

「
 ") وفي (ب): وعذا ؛ وفي (ج): و كذلثن.

1) الظظ: نغس المرجهين.
(¹) انظر: نفس المرجهين.
^)
2) أي كالأكساب العامة. (الظظر: الأشباه والنظائر لابن الو كيل 1
-"
") وفي (ل، ج): فيهما.


")


ومنها : ني فتاوى القاضي حسين : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما لـه


 فأذن أحدهما في نوبته، قال القاضي : ينبني على الأكساب النادرة(") .
 من أكسابه النادرة؟ فيه وجهان، وصحع الرافعي أنه يوني منها لكن إذا كان ذلك قبل حجر السيد عليه، وفي كل منهما وجه(1) . لكن ذكر الشيخ محي الدين عن صاحب التهذيب أن الديون لا تتعلق بما يجب للمأذون من أرش جناية عليه

 لا يعاد غسلها على الصحيح. قال الروياني : يعاد . و لا يجب به مهر وكذلك
 وجارية الابن لم يحد، وإلا (حد)(¹).(י) والله أعلم.

> r) وفي (د): توهد): الإنـن.
r

") وفي (د): بالثشبة.



") وفي (لهج): فيحد.


## ويقرب من هذه（1）قاعدة أخرى وليست منها ، وهي ：

تنزيل الأكساب منزلة المال الـعتيد
（وتلتحق）（「）هذه［القاعدة］（r）بقاعدة ：إن المتوقع كالواقع ．وقد تقدمت
في آخر قاعدة：المشرف على الزوال（هل）（8）هو كالزائل؟ ومسائل المذهب مختلفة في أن الأكساب هل تكون كالمال الحاضر أم لا؟ وبيانه بصور ：

 ．（V）（ ）（ ${ }^{(1)}$（مكتسب）
ومنها：［في سهم］（＾）الخارمين، هل（تنزل）（٪）الأكساب منزلة المال أم لوا فيه وجهان، والأشبه أنها لا تنزل ．ويفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك ．والمارم محتاج（لوفاء）（．）دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل（11）．

> ') أي دنورل الصور النادرة في الالفاظ العامة.「) وفي (ج): وتلحق.
> 「
> 8
> ") وفي (د): كالواجد للمال. ") وفي (د): يكتسب.

 المكتسب، الحديث（Yoqv）．وصحححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داوود

$$
. r \cdot v / 1
$$

＾）ساتطة في（ج）
4
＂）وفي（بهد）：إلى وفاء．


منها : المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكات؟ فيه وجهان، والأصح [أيضا] (م) أنه يعطى كها في الغارم(r) .
 من ماله إلى أن يُقسم ماله إلا أن يكون كسوبا(م) .
ومنها : إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شئ آل ألا وكان كسوبا ، فلا (يستسب) (1) و لا يجب عليه ذلك (اليوفي)(r) منه الدين(^) . قال أبو عبد الله الفراوي(1) في كتاب صنفه في الدذهب: إلا أن يكون الدين لزمه بسبب هو عاص به كإتلاف مال إنسان عدوانا ، فإنه يجب عليه أن يكتسب لوفانه لان الان
 (فيلزمه)(r)(التوصل إليه. حكاه عنه الشيغ تقي الدين ابن الصلاح فيما علقه في رطته(II) .
( )
 r
8 ${ }^{2}$, وني (ج): يجب.
 "

 ") هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد النيسابوري، الفراوي. من علماء الشبافهية، وكان يحرف بفقيه الحرم لأنه أقام بالحدمين مدذ طويلة ينشّ العلم ويسمع الحديث ويحظ الناس. قال ابن قاضي شهبة: له كتاب في المذعب فيه


") ساتطة في (ال، ج)
") وني (بهح):شدطها .
"


ومذهب أحمد بن حنبل لرحمه الله](1) أنه يجب عليه الاكتساب لوفاء جميع

إلا ذلك ٪(ْ).
أما لو كان عليه شيء (موقوف)(1) أو له أم/(r) ولد فهل يؤجران لذلك؟ فيه وجهان: قال القاضي حسين: لا، لأن المنفعة ليست مالا عتيدا كما أنه لا


 (II). منفعة بدن المفاس
(0) (الظظر: صحيح مسلم بشرح النوري (YMM.): في اللمساتاة، باب وضع الجرائعه، الحديث (1007)) ") وفي (بهد): موقرفا.
 ^) رفي (ج): كذلك.
(ج)
") ") وني (ل، ج): إن ذلك يؤجر.
") وصحته النووي في دوضة الطالبين (rA/r).
" ${ }^{1 \times 1}$ وفي (بهد): فإنه. "|


ومنها ：المنفق على الأمل أو الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبا، فهل ينزل［كسبه］（1）منزلة المال حتى يجب عليه أن（يكتسب）（）لذلك؟（فيه）（r）（r） وجهان：أحدهما لا، كما لا يكف لوفاء الديون．وأصحهما وبه قال الأكثرون： نعم،（لأنه）（گ）يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك［إحياء］（®）بعضه（1）．وذكر في التّمة أن مدل الخلاف بالنسبة إلى نفقة الأصول، أما بالنسبة إلى نفقة الفروع فيجب الاكتساب قطعا لأن نفقة الوالد سييلها سبيل المواساة، فلا يكل أن يكتسب ليصير من أهل المواساة．وأما الولد（فبسبب）（Y）حصول الاستمتاع،
 قال الرافعي：هذا ذهاب إلى القطلع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة وهو الظاهر．لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها［أيضا］（．）وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب،（وهي）（1）أولى بالمنع لالتحاق نفقتها （ir）．بالديون

> ')
> r) وفي (ج): يكسب.
> 「 ${ }^{\text {「 }}$ وفي (ج): وفيه.
> ¹ ' وفي (بهج): لا (ج)
> ") ساقطة في (ج)

> ")
> ") وفي (ج): وهو.


ومنها : المُنفَق عليه من أمل أو فرع لو كان كسوبا هل (تزم)(1) نفقته؟ ينظر؛ إن كان طفلا فيجب نفقته وإن ترك الكسب. وإن كان بالغا ففيه طريقان يرجع حاصعهما (إلى)(r) ثلاثة أقوال : (أصحها)(r) لا تجب لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يتحمل غيره كَكه. والثاني : تجب نفقته، إذ يقبح أن يكف قريبه الكسب مع اتساع ماله. قال في العدة: والفتوى اليوم على هذا . والثالث: تجب نفقة الوالد و ע يكلف الكسب، دون الولد لعظم حرمة الأبوة(\&) . ومنها : إذا كان الأب ثادرا على اكتساب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال العتيد. قاله الشيخ أبو علي. قال الرافعي : وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة(ْ) . ومنها : لو أجر المحجور عليه بالسفه نفسه، هل تبطل كيعه شينا من أمواله؟ حكى القاضي صسين عن العبادي وجهين، وذكرهما في الإشراف ( ${ }^{\text {( })}$
وفي الحاوي: إن أجر نفسه فيما هو مقصود هن عمله مثل أن يكون (صانعا) ( ) ( ) وعمله (مقصود) (^) في كسبه لم يصح، ويتولى الولي العقد عليه. وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر [نفسه](1) في حج أو وكالة في عمل فيمع، لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' هكذا في (I) ؛ وفي بقية النسخ: تلزمه. } \\
& \text { r } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

كها قالوا يصع خلعه لأن له أن يطلق مجانا ، (فبالعوض)(1)، أولى(r) . لكن هذه العلة تقتضي (أن)(r) يصح مطلقا (إجارته)(8)، نفسَه وغيره نقل فيها الخلاف(ْ). والله أعلم.

\author{

1) وفي (ج): فالعوض. <br> r) انظر: الحاوي 7 ( <br> r ${ }^{\text {r }}$ ) وفي (الهد): أنهـ <br> 8) وفي (بهد): إجلارة. <br>  (rv.)
}

## قـاعــدة

الصديح من مذهب الشافعي رحمه الله أن أقل الجمع ثلاثة(1)
 (وقال) (8) الأستاذ أبو إسحاق والـزالي وطائفة من أصحابنا : أقله اثنـان
(0). بطريق الحقيقة

واختار إمام الحرمين وغيره أن ذلك يصح بطريق التجوز، وإنما يكون ذلك
عند قيام ترينة تدل على أن المراد به اثنان. (1)
ومْنهم من قال : لا يصح ذلك بطريق التجوز أصلا .
ويتخرج عليها صور :
منها : لو قال: له عليّ دراهم، فالصحيح أنه يلزمه ثلاثة، ولم يذكر الرافعي غيره(V) . وني الحاوي أن بعض المتقدمين من فقهاء البصرة قال يلزمه (^).درهمان لأنه أقل الجمع
ومنها : أقل ما يسقط به الفرض في صلاة الجنازة. وفيه خلاف، (والأصح)(9) عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي وبه قطع الماوردي

 r
「 ُ ) وفي (ج): قال.
「
 ( ) ¹ هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النسخ: الأصح• (rvi)


[وقيل لا بد من اثنين، حكاه في التهذيب ويناه على أن أقل الجمع اثثنان.
ولم يبلغ الإمام نقلا [(0) بل [قال](1) هو (محتمل)() جدا لأن الإجتماع يحصل
(A). بذلك
(9). وتيل لابد من أربعة حكاه الشيخ أبو علي وغيره، وضعفه الإمام وقيل يسقط الفرض بواحد لأنه لا يشترط فيه الجماعة فكذلك العدد كسائر
الصلواتـ. وهو الذي/(1.) رجحه الراففي("(') والنووي .(IF)

ومنها : إذا انفضوا عن الإمام في صلاة الجمعة بعد التحرم بها حتى نقص العدد (r) وفرعنا على القول المرجوح أن الجمعة لا تبطل بذلك، فالأظهر أنه يشترط دوام أصل الجماعة حتى لو (بقي)(\$8) الإمام وحده بطلت الصلاة.
') وني (ج): في أنه.
(r
r) قال العجلوني: دواه الطبراني واللدارتطني أيضا من حديث ابن عمر رضي الله

¹) ما بين المعكو فتين ساتط من (ج).
؟) ساتطد في (ج).
¹) وفي (ج): مـحمل حسن.
(1) نهاية لوحـة (Y.Y) من نسخة (د).
") دجحه في الهحرد. (الظر: المنهأج مع مغني المحتاج ج
(M) الظر: المجمو ع ع




 |18) وفي (ج): نغى، وعو تصحيف.

وعلى هذا ففي العدد المشروط بقاؤه تولان : الجديد أنه يشترط بقاء اثنين [فيكونون ثلاثة بالإمام وهو الجمع المطلق . والقديم أنه يكفي بقاء واحد معه لأن الإثنين](1) فما فوقهما جماعة. (r)
قال الإمام: والظاهر أنه يشترط أن يكون الاثنان أو الواحد من أهل الكمال المعتبر في الجمعة، كما يشترط ذلك في الابتداء . (r)
ومنها : قال الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر .
(1) . (1أكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة (1) واعترض عليه [محمد بن] (o) داود الظاهري(1) بأنه الحتج (لقبول)(ヶ) خبر
 الطائفة تكون واحدا. وهو مسموع من اللحرب، وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم(9) .
وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك، وقالوا: إنما الستحب الشافعي رحمه الله [تحالى](.) ني صلاة الخوف أن يكونوا ثلاثة غي كل فرقة لأنه سبحانه [وتعانى][(I) قال : (I)
( ) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج).

 8 ا انظر: الأم
º) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج)





$$
\begin{aligned}
& \text { (² } \\
& \text { ^) سورة التوبة، الآية (ITY). } \\
& \text { 9 ا انظر: المجهو ع \& } \\
& \text { (1) زائدة في (ج). } \\
& \text { ") زائدة في (ج). }
\end{aligned}
$$

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم|(1)، فكرد ذلك في كل طائفة بضمير الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. [قالوا](%D9%AA) : و لا يرد على ذلك قوله تعالى: ॥ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين (r) (1) الآية. فأعاد عليهم ضمير /() الجمع أيضا غير مرة لأن الجمع هنا عائد إلى الطوائف من كل فرقة لا إلى طائفة واحدة(ْ) .
والأقوى في الجواب أن الشافعي [رحمه الله] (1) من أئمة اللغة، وظاهر نصه في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق عليه الطائفة ثلاثة . وكذلك قال أيضا من أصحابنا الإمام أبو عبد الله/(V) محمد بن إبراهيم البوشنجي(^). نقله عنه البيهقي(9) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ') سورة النساء، الآية (ץ - (1). } \\
& \text { r } \\
& \text { (TrY) سورة التوبة، الآية) (ITY) } \\
& \text { ) نهاية لوحة (ז71) من نسخة (ب). }
\end{aligned}
$$


「) ساقطة في (1) ؛ و وفي (بهد): رضي الله عنه.



 ") هو الامام أبوبكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهتي، الشافعي. كان إماما في الحديث ومن أئمه نقهاء الشنافعية. ومن مؤلفاته: السنن الكمبرى،

 الأعيان (ov/l، طبقات ابن هداية الله ص 109).

وعن (الحمشاذي)(!) أيضا أنه قال : المعرون (المجتمح)(٪) عليه أنه اسم الجماعة، وأن الجماعة اسم لما بعد (التتثية)(٪) ثُلاثة فصاعدا . و لا يناقض هذا احتجاج الشافعي (لخبر)(8) الواحد بالآية لأن الثثلاثة التي تنطلق (عليها الطائفة)(0) كن خبر الواحد لا ينتهي خبرهم إلى التواتر اتفاقا ، فهما متفقان.
 خبر العدل الثقة والاثنين. أو يكون قبول الواحد والاثثين مأخونا من غير الآية، ، [والآية] (\%) إنما تدل على قبول ما ليس (بمتواتر)(^) من حيث الجملة. وقد نص الشافعي رحمه الله في قوله تعالى : وليشهر عذابهما طائفة من
 وذلك لا يناتض ما تقدم أيضا ، بل هو على وفهكه. وإنما شرط أربدة لأنه أقل
عدد (يثبت)(1') به الزنا . واللـه أعلم.

「 ' وفي (ج): الحمساوري.
 زاهدا مجتنبا لصحبة السلططان وأهل دولته. رحل في طلب



r) وفي (ج): الدجمع.
r
8) وفي (ج،) (ج): بخبر.
©

1) ساتطة ني (ج)
( ${ }^{\text { }}$

") سورة النور، الآية (٪).
"
") وفي (ج): ويثبت.


قلة: هذا مذهب مالك وليس مذهبنا . والخـلاذ مشهور بينتا وبينه فيما لو منّ عليه غيره بما نالل منه فقال : والله لا أشُرب لك مأء من عطش ، لا يحنث عندنا بأكل طعامه و ע (بلبس)(") ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء(")
 المحيط
r
(r) ساقطة في (ج)

ع'
*) سبق تخريجه

1) وفي (ب): الأمر فيجع.
" ${ }^{\text { }}$

") ساقطة في (الج)
") وفي (ل، (ل): لبس ؛ وفي (ج): ليس.
") انظر: روضة الطالبين A/ه•ه.

وعند مالك يحنث بالجميع(1) . وهي المسألـة المعروفة من قاعدة الشافعي بطي بساط اليمين(r) .
قال الشيخ أبو حامد : وأصل الـخلاف أن الاعتبار عندنا/r) للِّفظ، ويراعى عمومه وإن كان السبب خاصا ، وخصوصه وإن كان السبب عاما(£). وعند مالك الاعتبار بالسبب دون اللغظ(0) . فمحل الاتفاق في تبعيـة الجواب (للسؤال)(7) في عمومه وخصوصه إذا كان الجواب غير مستقل. وكذلك هو أيضا ني صيغ الأمر والنهي والايجاب والنغي؛ مثل الحديث أنه
 فإن الجمار كالمعادة في الجواب.
 (
( ${ }^{\text {r }}$ ) أنظر: روضة الطالبين
 ") وفي (بهد): السؤال.
(V


 وقد ورد في صصيح مسلم من حـديث ابن عباس رحـي رضي الله عنهما، وفيه: "
 ي (Y/Q): في الحـج، باب استحبباب إدامة الحاج التلبية، الحـديث (IKAY).

وكذلك حديث المقداد(") رضي الله [عنه](r) أنه قال : (يا رسول الله)(r) أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة


الحالة.
وحديث سعد(®) رضي الله عنه في الوصية: : أفأوصي بثلث مالي؟ ثال:
.

' (المقداد بن عمرو بن ثعلبد الكندي، المشهود بالمقداد بن الأسود رضي الله عنه. هو من اللسابقين إلى اللاسلام، هاجم إلى الحبشة
 بعضها في الصحيحين. توفي رضي الله
 أسماء الصحابة اللرواة ص ه^).

「 r




ه) هو أبو إسحاق، سعد بن مالك بن وهب بن عبد منافه المشتهود بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أحلد اللششرة المبشُرين بالجنة، ومن اللسابقين في الإسلام. شهد مع دسول الله






（مرابض） ويتخرج على هذه القاعدة صور ：

منها ：إذا قيل لـه ：أطلقت زوجتك؟ ذقال ：نعم، وكان السؤال على سبيل الاستخبار كان ذلك إترارا بالطلاق．．（فإن）（「）كان كاذبا فهي زوجته في الباطن （£）．وهو مؤاخن في الظلهر

 السؤال（معاد）（A）ني الجواب．ويـدكى عن نصه ني（الاملاء）（9）．واختاره （ㄴ）．المزني ورجده أبن الصباغ والرويـاني


 وجهان ：أحدهما أنه كتولـه نـعم ، فيجري فيه الخلاف．والثاني：ليس بصريع

$$
\begin{aligned}
& \text { ') وفي (ج): مرابط. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الدصبا C اللمنير ص صر) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من لحو ק الالبـ، الحديث (r, (r). } \\
& \text { 「) وني (ج): والن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وغي (الهج): في ذلن. } \\
& \text { 「) هكذا في (ج) ؛ وفي بقية النســخ: الإنشاء. } \\
& \text { (V } \\
& \text { ^) , وفي (ب،د): يهاد. } \\
& \text { (4) وفي (ج): إملاه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ") وني (!لهج): وثالر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) وفي (لهج): طلقها. }
\end{aligned}
$$

قطعا، لأن نـم غير مستقل بنغسه غيتعين (للجواب)(!) . وقولـه : طلقت مستقل •
 وقد نقل الكيا (r) وغيره الخملاف أيضا ني مسـألة الاستخبار المتقدمة، والصحيع() الفرق [كما تقدم](%D9%87) .
ومنها : لو قيل كه : ألك زوجة؟ فقال : لا . قال في الإملاء: لا يقع به طلاق وإن نوى، وإنما هو كذب محض. وعليه جرى كثير من الأصحاب غلم يجعلوه (7). إنشاء

قالل الرافعي: و لا بأس نو فرق بين أن يكون السائل مستخبرا أو دنتمسا إنشاء الطللاق كما في الصورة السعابقة . (وأستشهد) (Y) بأنه نو قال مبتدئ :
 وهل هو صريح في الإقرأر أو كناية؟ وجهان، أشبههما أنه كنايـة (لجواز)(ل) أن يريد [نفي](M) فائدة الزوجات لما بينهما من سوء العششرة(Ir) . واختار القاضي حسين أنه صريح كما نو أدعت : إنك نكحتني، فأنكر يـحكم

1) وفي (ج): الـجو ابب.
.
r
 ( ع 0)
 طبقات ابن هداية اللـه ص 191 (19K).
§) نهاية لو حة (؟ (17) من نسخخة (ب).
-) ساقطة في (ج).
Y وفي (ج): والستشهلدوا.
^) وفي| (الم): ليست لي زوجة.
" انظر: نفس الـدرجع•
-) وفي (ا): بجواز ؛ وفي (ج): يجوز•
") ساقَّطة ني (ج).
r") انظر: نفس المرجع.

 (فهذه)(٪) أظهر في كونه إقرارا بالطلاق(0) .
ومنها لو قال المتوسط للبائع : بعت بكذا؟ فقال : نـمم، وتال (للمشتري)(7) :
 القاعدة(V) . ومأخذ الوجه الآخر أن أحدا منهمأ لم يخاطب الآخر، وهو الختيار
 وقال الرافعي : لو فرق بينهما فجعل الأصح في البيع الانعقاد ، وفي النكأح المنع كن مناسسب لما تيل من الـخلاف فيما إذا تال : زوجتها منك ، فتال : تيلت ، ولم يقل نكاحها و لا تزويجها(II) . ومنها : نو قالت : أَبِنِّي بألفَ، فتال : أبنتلك ، ونوى الزوج بهه الطلاق دونها فوجهان : أحدهما: [ [أنه] (M) لا يقع الطلاق لأن كلامه جواب على سؤالها ، فكان
 الفراق، وهو إنما رضي بعوض.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) هكذا في (I) ؛ وفي بقية النسغ: أنه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { ع) وفي (ج): فهذا. } \\
& \text { ) } \\
& \text { () وفي (الهب): المشتري. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) وفي (ج): الابسام الغزالثي. } \\
& \text { }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (II) ساتطة في (د). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (18) ساقطة في (ج) } \\
& \text { ¹) وغي (ج): منهـا. }
\end{aligned}
$$

وذكر الإمام أنه/(1) الأصح • والثاني : أنه يقع الطلاق رجعيا، ويحمل ذلك على ابتداء خطاب [منه](r) لأنه مستقل بنفسهه . ورجحه البغوي في التهذيب(r) .



 أصحيّا عدم اللزوم.(٪) والله أعلم.

(r) ساتطة في (ج) (ج)


1) " ${ }^{\circ}$, وفي (د): قال. "

^)
 ") و' وفي (ج): درهمان.
") وني (ب): نفى
「") انظر: الأشباه والنظظانز للمسيو طي م ح7٪.

## *ــاعـــهة

أما إذا كان الجواب مستقلا بنفسه وهو أعم من السؤال، فالذي اختاره المتأخرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(1) .
 (الفته: ثد كان أصحابنا على الإطلاق يقولون في الخطاب إذا خرج (على) (٪) سبب إنه يقتصر به على سببهه . وكان أبو علي يقول : إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتصر به [عليه](%D9%87) . وإن لم يكن السبب إلا غي كلام السائل فالجواب عنى عمومه . وكأنه يريد ابن أبي هريرة . وتال إمام الـرمين: الذي صح عندنا من مذهب الشافعي [رحمه الله] (٪)
 مستقلا بحيث لو قدر نطقه بـه ابتداء لكان ذلك ابتداء شرع وافنتتاع تأسيس • فالذي (نرى)(^) القطع به التعلق بمقتضى (الصيـة)(9) في أصل اللسان(.1) .
( r ${ }^{r}$ ( ${ }^{\text {r }}$ r الشافعية، وله مصنفات هنها: الفروع. توفي رحـي ترجمته في: طبقات البن قاضي شهبة (YN/r ) 8) وفي (ج): عن.
-) ساقطّ فـي (ج)
)

^)
") وفي (ج): الصبغة.


وهذا هو اختيار الغزالي ني كتبه（1）، والشيخ أبي إسحاق، والشيخ


 امرأته（خولة）（i）بنت مالك（•）، ثم قال ：فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم يجري عليه حكم الظهار حرا كان أو عبدا، ،（أو ذميا）（Iי＂）، دخل بامرأته أو لم يدخل، يقدر على جماعها أو لم يقدر（I「）．هذا لفظه．فأعمل الآية في

عمومه هع ورودها على سبب خاص ．

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

> " ${ }^{\circ}$ وفي (بهد): كوند بما.
> "
（V ）


＾）هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصلري الخزرجي رضي الله عنه．
 فنزلت فيم الآيات الأربع في بداية سورة الهجالدلة．توفي رضني الله عنه سند

AV/1، أسد الغابة |VY/1.

9）هكذا في（د）؛ وفي بقيد النسخخ：خويلة．وقد روي بالتصغير أيضا ولكين الذي أثبت هو الأكثر، وهو المذكور أولا في كتب التُرأجمr．（الظظر المراجحع الآتية في ترجمتها）．
＂）

 ＂）وفي（ج）：مسلدا أو ذميا．


 الرجل ولم يخصه بالسبب الوارد عليه（9）． وذكر فخر الدين أن الوهم دخل على من نقل هذا عن الشافعي［رحمه
 الزوجة وتال ：إن الأمة ل تصير فراشا بالوطء و لا يلحقه الولد حتى يعترف

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

r

 اللنات قالج

 عليه إن كان من الكاذبين．ويدرأ عنها الهذاب أن تشهـه أربع شهادات أن بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين＂．سورة
النور، الآيات (7-9).
－院 وفي（د）：قصته．
＂）وفي（ج）：ابن．
V سودة أم المؤمنين رضي اللمه عنها．وكان شريفا من سـادات الما الصحابة رضي اللمه
 ．（19ヶ／を



 ＂）
＂）وفي（الهج）：في＂
r＂）وفي（ج）：الصغة．

به（1）، اعترض الشانهي عليه بأن الحديث ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة ．فتوهم عليه أنه يقصر الـحام على سـبـه ، وليس ذلك مراده ؛ بل قصده／r）أن السبب الذي ورد عليه الـعام مقطوع بدخولـه فيه ．
 عمومه）（！）مع وروده في سبب خاصى، وهو الذي اشترى الـعبد（واستغلـه）（0） （7）．ثم أراد رده
وأصرح من هذا كله ما نص عليه في كتاب الأم في باب ما يقع به الطلكق ،
 （يصنعه）（＾）الألفاظ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب؛ و لا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم ．فإذا لـم（يصنع）（9）السعب بنفسه شيئا لم يصنـعه بما بعده ، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما لـه حكم إذا تيل（．）．هذا ها نصه بحرونه ، وهو صريح في أن السبب لا يخص بـه الـحام الوارد بعده． والذي تعلق به إمام الـحرمين（للقصر）（IV）／（IY）على السببب من كلامه أنه


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { \& } \\
& \text { ○) وفي (بّهد): واستعهله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text { }} \\
& \text { ^) وفي (ا): نصنعه ؛ و وني (ج): تضهعه. } \\
& \text { ( ) وفي (ج): يضع } \\
& \text { (1) } \\
& \text { ") هكذا في (ا) ؛ وفي بقية النسـخت: القصر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir }
\end{aligned}
$$

الآية ، على السبب الذي نزلت فيـه من (تصريمهم)(1) البحيرة(r) والسائبة(r)
 ويمكن الجواب عن هذا بأن الإمام الشاثعي لـرحمه اللـه] (0) إنما تصر هذه الآية عنى سبيبا لما ورد السنتة بمحرمات كثيرة كالحمر الأهلية(7)، وكل ذي
(
 بالبحيرة أقو ال منها: أنها الناقة أو النشاة إذا نتجت عشرة أبطن بحروها وتر كوها
 نتجت خمسسة أبطن والاخامس ذكر نحروه نأكله اللرجال والنساءه وإن كانت أنثشى



r
 أنها أم المبحيرة. وقيل كل ناقة تسيب لنذر فترعى حيث تشاء. وڤيل هي البعير يدرلن نتاج نتاجه فيسيب أي يترك
 . (7-ov/V المبر (
ros_ror/ (
) ) ساقطة غني (ا) ؛ و وني (بهد): رضي اللمه عنه.

 متفت عليه (انظظر: صحيح البـخاري مع فتع الباري (00./V): في المغازيه باب
 الصيده، باب في أكل لحوم الئخيل، الحديث (19) (19).

ناب [ومخلاب]((') من السباع(') . ودلت الآية الأخرى على تحريم الخبانث(r) . فجمع الشافعي بين الأدلة() كهها بأن قصر آية الأنعام على سبيها


 أخر (9) (تقتضي)(1)" تحريم ربا الفضل، ولم تكن خرجت على (أسباب)(1")، وكان هذا خرج على سبب (فقصره)(r)" عليه للجمع بين الأدلة. فتيين بهذا كله
' ) زائدة في (ج).



「) وهي قول الله تحالىى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "، سورة الأعرأف، الآية (



「) وفي (ج): إلى.
 ^)

 الورق بالورت إلا مثلا بمثل و لا تشتفوا بحضها على على بعض. و لا تبيعو! منها


 ") وفي (ج): يقتضي.
" " وني (ج): الأسباب.
") وفي (ج): فتصر-

أن مذهب الشافعي [رضي الله عنه](1) أن العام الوارد على سبب خاص لا لا


بينهما (! (1) (o) بقصر العام على سببه.



 أعلم :



 (9 $9 \times 9$





البيو ع، باب تحريم بيع الرطب بالتهر إلا في العر ابيا، الحديث (l) (lora).
^) ,في (ج): فني.


$$
\begin{aligned}
& \text { ") وفي (ب): بها. } \\
& \text { " } \\
& \text { r| }
\end{aligned}
$$

## قــاعـدة(1)

الذي اتفق عليه الأصحاب أن جمع المذكر السالم (وضمائر)(r) الجمع المختصة بالذكور، نحو : فعلوا، (وافعلوا)(r)، مما يدخل فيه النساء عند إرادتهن مع الرجال على وجه التغليب لا يندرج فيـه النساء ظاهرا في ألفاظ الكتاب والمنة إلا أن يقوم دليل خاص في ذلك الموضع بأن الحكم شامل لالجميع

وخالف فيـه جمور الحنفية والحنابلة ، فقالوا بدخولهن ظاهرا . وهو
الصحيح من مذهب مالك(£).
وعلى ذلك (بنى)(0) (أصحابنا)(ף) خروج النساء من خطاب الجهاد والجمعة والإمامة في الصلاة وأشباه ذلك(V) . و لا يسهم لهن في الجهاد وإن
 و لا يشهدن إلا في الأموال غاصعة وما لا يطلع عليه إلا النساء(.1).

r| وفي (ج): أو خـداتر.
「) وفي (ب): وافعلو.


 1
 ^) اللز

 ") (أنظر: التنبية ص

والصحيح أن المرأة لا تلي مال ولدها كها يليه الأب（！）، لأن قوله تعالى：
 واكسوهمه（r）（الآية）（r）، ، خطاب（للذكور）（\＆）و لا يندرج فيه النساء إلا بدليل． وقال الاصطخري：إنها تلي ذلك بعد الأب والجد（ه）، وصحصه الشيخ أبو
 وولدك بالمعروف ）（7）．

 أم هانئ رضي الله عنها（＇）يوم فتح مكة（للرجلين）（•）［اللذين］（1）＂استجارا
$\qquad$

> (انظر: فتح العزيز •
> r r) سورة النساء، الآية (ه).
> 「
> 8) وفي (ج): للرجال.
> ) انظر: روضة الطالبين
> 「) سبق تخريجه في ص 197 ( 19
> (V
 الحديث（1）

 ，أصله في الصحيحين من حديث علي رضي اللمه عنه بلفظ：״（ ذمه المسلمين
 في الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، الحديث（TVoo）．وصحيح مسلم




ص مر).
＂）مكذا في（ج）؛ وفي بقية النستخ：الرجلين． ＂）ساقطد في（ب）؛ وفي（ج）：الذين．

بها .(1) وتنفيذه

> الرييع() رضي الله عنه.

وكذلك قطعوا بأنه يجب على الأم نفقة أولادها إذا كانت موسرة(£) كها يجب ذلك على الأب لدليل خاص، وهو شمول معنى البعضية المقتضية لوجوب

 والعتق (عند الملك)(r)(ir).


 r


 r


 (
 ه) وفي (ب، )
") وفي (ب): هي على ؛ وفي (د): هي في. ( ${ }^{\text { }}$ () (): الولدي
 9) وفي (البّ): وكذلك. ")

(وأما) (1) تقديم (الأم)(r) في حضانة(r) الولد فلمعنى خاص قائم بها (وهو)(٪) الشفقة والحنو المقتضيان لكمال التربية(ْ) . والله أعلم.
 , التز بية، يقال: حضن الطأثر بيضه إنا ضمه !! لم نفسه تحت جناحه، وحضن الصبي أي ربّانـا


 ') وفي (ج): وهي.


## فــانــدة

ويتصل بذلك الكلام [في](1) الخنثى وما ينفرد به من الأحكام(r) والمراد به الخنثى المشكل الذي لم تقم به علامة تلحقه بأحد (الصنفين)(a) من الذكور() والإناث. وحيث أطلق الأصحاب الخنثى فإنما يريدون به هذا إلا في موضع واحد، وهو قولهم في باب الخيار في النكاح: وإن وجد أحد الزوجين الآخر خنثى ففي ثبوت الخيار قولان(ْ) . فإن المراد به الأعم من المشكل والمتضح، فالخلاف جار في كل منهما(1) .
 قسما ثالثا(1'). فإذا لم يتبين من أي الصنفين هو، يؤخذ بالاحتياط في كل حكم بحسبه . وبيانه بصور :
منها : أنه حيث يشك في انتقاض وضوئه كما إذا مس أحد فرجيه أو لمس رجلا فتوضأ (أو اغتسل)(r) في مثل ذلك ففي مصير الماء دستعملا وجهان

> ') ساقطة في (ب).

 r 8)


 ^) ( ساقطة في (ب). " ") وفي (ل، ج): أو.
") انظر: الدجمووع عV/أ.
「) وني (د): واعتسلـ.

## 

ومنها: في ختانه(8) وجهان : قال أبو الفتوح(0) : يختن في فرجيه جميعا
 كثير معروف. وقال البغوي في التهذيب: لا يختن لأن الجرع عنى الإشكال لا يجوز . قال اللنووي: وهو الأظهر (والمختار)(^) .) ونها : أن لحيته يجب غسل ما تحتها كلحية المرأة ، و لا يستحب حلقها و لا نتفبا [كما في لحية المرأة](1) لاحتمال أنه رجل(11) .


(
\& (rr./\& \&




 1) وهي (ج): والآخر لا يو صل. N. ${ }^{\top}$

人) ونفي (له ج): المشختار.

(r)


ومنها : إذا (خرج)(1) من أحد قبليه بول ففيه ثلاث طرق، أشهرها وهو الذي قطع به الجمهور أنه كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه زائد . وقطع أبو علي" (السنجي)(r) بالانتقاض. وقطع الماوردي بأنه لاينتضض الستصحابا لحكم الطهارة(r) .
ومنها : أنه لا يجزئه الاستجمار بالحجر في قبله على الأصح. وقيل فيه وجهان(2)
ومنها : لو أولج في فرج، أو أولج رجل في قبله لم يتعلق بذلك حكم
 الخنثي، ويبطل صومه وحجه لأنه إما رجل [أولج](%D9%AA) أو امرأة (وطنت)(^) . و لا كفارة عليه في الصوم إذا قلنا لا يجب على المرأة كفارة، ويستحب له إخراجها احتياط(9) وكذلك في كل أحكامه حيث لا (يترتب)(•ا) عليه (شيء)(1") للشك. قال البغوي : وكل موضع لا يوجب الغسل فيه على الخنثى لا يبطل صومه و لا
 ولو أولج ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء لأنه إن كان رجلا

$$
\begin{aligned}
& \text { ' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) وفي (ج): وأوردلج- } \\
& \text { (V) ( } \\
& \text { ^) } \\
& \text { " } \\
& \text { ") وفي (بهد): يرتب. } \\
& \text { ") هكذا في (ع) ؛ وفي بقية النـســخ: شينا. } \\
& \text { "ا }
\end{aligned}
$$

فالغسل عليهما ، وإن كان امرأة فقد (لمست)(1) رجلا وخرج من دبر الرجل شيء فغسل (أعضاء)(r) الوضوء واجب والزيادة (مشكوك)(r) فيها • والترتيب
 غلط(ْ) .

أما إذا أولج خنثيان كل واحد [منهما](T) في فرج صاحبه فلا شيء على واحد منهما لاحتمال زيادة الفرجين. ولو أواج كل واحد [منهما](V) في دبر الآخر لزمهما الوضوء بالإخراج، و لا غسل لاحتمال أنهما امرأتان(^) . ومنها : إذا أمنى الخنثى من فرجيه لزمه الغسل، وأما ونا من أحدهما فقط
(فقيل يجب)(1)، وقيل : وجهان(•) .

وحكى الجغوي عن ابن سريج أنه إذا أمنى من الذكر وحاض من الفر ون
 (أنه رجل)(Ir)/،(Ir) و لا يمس المصحف و لا يقرأ في غير الصلاة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { r) وفي (ب): أيضا. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「) إنظر: الهجـو ع } \\
& \text { " } \\
& \text { " }{ }^{\text { }} \text { زأئدة في (ل، ج) } \\
& \text { ^) } \\
& \text { ) وفي (ج): فقيل يجب وقيل لا يجب. } \\
& \text { ") الظظ: نفس المرجع• } \\
& \text { ") وفي (ا): بجواز }
\end{aligned}
$$

فإذا (انقطع)(1) الدم اغتسل (لجواز كونه)(r) امرأة. ولو أمنى من الذكر اغتسل، و لا يمس المصحف و لا يقرأ حتى يفتسل(r) .
ثم قال البغوي: القياس أنه لا يجب الغسل بانقطاع الدم، و لا يمنع المصحف (والقرآن)(8) كما لا يترك الصلاة (لذلك)(0) الدم، فإن أمنى معه وجب(1) . كما لا يجب الوضوء (بمس)(ヶ) أحد فرجيه، ويبب بهما جميعا . وما ذكره ابن سريج احتياط(^).
(وقال)(1) القاضي أبو الفتوح: لا يجب الغسل بخروج الدم من الفرجين وإن الستمر يوما وليلة لاحتمال أنه رجل، وهذا دم فساد بخلاف المني من (II). الفرجين لأنه لا يكون (فاسدا)(1) (1)
 الرأس صحت صلاته(18) . وقال أبو الفتوح: يجب عليه ستر جميع البدن، فإن كشف بعضه مما (سوى)(®) عورة الرجل [أمر](IV) بستره(IV) . فإن لم يفعل

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { r) وفي (بهد): لكَونه ؛ وفي (ج): لُجواند أن يكون. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }{ }^{\circ} \text { وفي (ب): لذالك. } \\
& \text { 1) النظر: المر جع الـبابق. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) ( انظر: المد جحع السابق. } \\
& \text { 9) وني (بهد): قال. } \\
& \text { ") ونفي (ج): فسـادا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r| } \\
& \text { r| }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) وني (ب): ينو ي. } \\
& \text { "ا") ساقطة في (ج) }
\end{aligned}
$$

وصلى (كذلك)(1) لم تلزمه الإعادة للشُك(r) . ومنها: أنه لا يجهر بالقراءة في الصلاة، و لا يؤم رجلا و لا خنثّى و و لا لا جمعة عليـه بالاتفاق(r) . ويحرم عليـه لبس الحرير وحُيّي النساء . قال أبو الفتوح : وكذلك أيضا حيي الرجال للشك في إباحته(\&) . ومنها : إذا مات، فإن كان له قريب من المحارم غسلهه وإلا فأوجه : أصحها يغسله الأجانب من الرجال أو النساء للضرورة، (واستصحابا)(ْ) لما كان في الصغر (7) . وقال ابن الصساغ والمتولي: هو كرجل لم يحضره إلا أجنبيةه أو امرأة لم يحضرها إلا أجنبي، (فيمم)(V) على أحد الوجهين؛
( ) وفي (د): لذلك.
r r
.or-ourrer (r

$$
\begin{aligned}
& \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

ويغسل من فوق ثوب على الثاني• ومنهم من قطع بهذا الوجه الثاني
（1）．لضضرورة
ومنها ：（يستحب）（r）تكفينه في خمسة／（r）أثواب كالمرأة．وإذا مات محرما قال البغوي：لا يخمر رأسه و لا وجهه احتياطا فيهما ．قال النووي ：／（8） إن أراد وجوب ذلك فهو مشكل، وينبغي أن（يكفي）（）كشف أحدهما（1）． ومنها ：إذا صلى على جنازة لy يسقط به الفرض على الأصع（V）．وليس له الاعتكاف في مسجد بيته وإن جوزناه للمرأة（A）．ويتأخر في حمل الجنازة والدفن عن（الرجال）（1）ويتقدم عیى النساء． ومنها：أنه لا يلزمه الحع إلا إذا كان له محرم من الرجال أو النساء （كأخيه）（י）أو أخوات يخرجن معه．و لا أثر للنجنييات الثقات، فإنه لا يجوز له الخلوة ：هه（1（1）．وإذا أحرم فستر رأسه أو وجهه لم تجب فدية، فإن سترهما وجبت．وكذلك إذا لبس المخيط وستر وجهه،（وإن）（rir）لبسه وستر رأسه لم تجب لاحتمال أنه امرأة．ويستحب له تجنب ذلك وأن يفدي فيه احتياطا كها تقدم（r）ه ．

$$
\begin{aligned}
& \text { ') انظر: نفس المرجع• } \\
& \text { 「) وفي (): تستخب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { 1) انظر: المر جع السابق. } \\
& \text { " } \\
& \text { ^) إنظر: الهر جع السابق. } \\
& \text { ") وفي (بهد): اللرجل. } \\
& \text { ") وفي (ج): كأخيه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { 「" آنظر: نفس الدرجع• }
\end{aligned}
$$

وحكمه في رفع الصوت بالتلبية والرمل والاضطباع والسعي والحق حكم
المرأة. ويطوف متباعدا عن الرجال والنساء(!) .
ومنها : لو أواعج فيه البائع أو المشتري، أو الراهن أو المرتهن ، أو
الغاصع لم يترتب [عليه](r) حكم الوطء من الغسخ أو الإجازة أو المهر وغير ذلك. فإن اختار الأنوثئة بعد ذلك تعلق بالوطء السابق الحكم() . ومنها : إذا وكل في نكاح أو طلاق، قال النووي: لم أر فيه نقلا، وينبغي أن يكون كالمرأة للشُك في أهليته(\&) . ومنها : أنه لايدخل في الوقف على البنين و لا على البنات، ويدخل في (الوقف) (ه) عليهما على الصحيح • وفيه وجه. ويدخل في الوتف على الأولاد ؛ فلو شرط الواقف تفضيل (الذكر)(1) على الأنثى فينبغي أن يؤخذ فيه بالأحوط كما في الميراث(V) .
ومنها : لو أوصى بعتق أحد (رقيقيه)(^) دخل فيه الخنثى على الصحيح . وهيه وجه(1) .
وحيث [أوجبنا](.) الذكر من الحيوان تجزىي الخنثى على الصحيح. [وفيه وجه](%22) لقيح صورته وأنه يـعد ناقصا(r) . ونها : أنه يُورثُ اليڤين هو ومن معه ويوقف ما يشك فيهـ . ولو قال لـه

$$
\begin{aligned}
& \text { (ج) (ج) } \\
& \text { " أنظر: نفس الـر جع } \\
& \text { ") ألظر : تفسر الـر جع } \\
& \text { ) } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) وفي (الهد): رقيقه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ساقطـة في (I). } \\
& \text { () } \\
& \text {. Ar/rer }
\end{aligned}
$$

سيده: إن كنت ذكرا فأنت حر، قال البغوي: إن اختار الذكورة عتق، أو الأنوثة فلا . وإن مات قبل الاختيار فكسبه لسيده لأن الأهل رقه . قال : وقيل
 ومنها : [أنه] (r) يحرم على (الرجال)(r) (والنساء)(\%) النظر إليه إذا كان

 - ولو (ثار له)(^) لبن لم يثبت به أنوثته على المذهب. فإن رضع منه صغير توقف في (التحريم)(1) (1) (1)
قال النووي: وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا، وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في (جواز)(1") استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان(ir) .
ومنها : أن ديته دية المرأة، فإذا ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني
بيمينه(Ir) . و لا يتحمل الدية مع العاقلة، و لا يقتل في القتال إلا حيث تقتل المرأة. وإذا أسر لم يقتل إلا إذا اختار الذكورة(18) . و لا (يسهم)(10) لـه في


الخنيمة وإن قاتل كالمرأةه ، بل يرضتخ • و لا يؤخن منه جزيـة ما لم يـنر


بشهادة المرأة وعددها(1) .
ووراء ذلك فروع أخر يطول بها الكلام، وفيما (ذكرنا )(r) كفايـة .
واللـــــه أعــــــــــم •

## فهـرس الآيـات التي ذكرها المؤلف أو اشار إليها.(1)



| rro | ne |
| :---: | :---: |
| MY | MY |

rrq


Mと. Аา
rre
ron
ryr
M

| 0 | $r$ |
| ---: | ---: |
| 19 | $r$ |


$r$
-
رقـهـ
الآلـي

سورة اللبقرة:
ا
 r-


سورة النساء:
"
 "- "


 " ال " إن المرؤ علك ليس له ولده

سورة المائدة:
"


( ) رتبت الآيات حسب ودودها في القر آن الكريم. ( 8.8 )
سورة الأنعأز




سو سوة النْحل: 1 س

سورة اللكهف:
rri
rry
rrin

70
in

سورة مديم:
 "

سورة النور:


## نهرس الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف أ，اشار إليها．

الصفنح2
rio
yse
YAY
ivy
Iv7
「と。
rev
rva
rvy
rva
IVA＿IVY
IvV
ras
そ\＆
Y\＆า
roo
101
Yと
rer
res
rıs

أتدرون من المفلس
أجتنبوا اللسبع الموبثات
إذا الشتد الحر فأبرهوا بالصـلاة إنا رايتم الجنازة فقوموا إنا قام أحدكم من اللمل فليفتتح．． اذبع و，لا هد
 أرايت إن لقيت رجلا من الكفلر الرموا بمثل حصى الحذف أفأوصي بثلث ملثي

آقام
إتلو ا الأسو دين
أكبر الكباثن الإشرالـ بالله ألا أنبئكم بأكبر الكبانثر أما الطيب فالغسله عنك أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ．．أن تجحل لله ندا وهو خلقك

إن دم الحيض أسود يعرف
إن الز جل ليعمل والمر أتة．．．

resi.iva
rVA
iv.

Yoo
$\wedge \varepsilon$
ris
no
ror
rıл
rir.tso
res
179- 771
171
rミq_r』^
lor
100
100
$17 \%$
rrs
rrg_rrur
MIs

102
$r \& v$
lon

أن رسول الله أنصلي في مبارك الابل أن طلثغد صفت بعد
إن الذي يأكل أو يشرب في آنيد الفضد
إن الله تجاوز لي عن أمتي
إن الله ورسوله حرم بيع الخهر
إن اللد وضع عن أمتي
إن الله ينهاكم أن تحلفوا با بآنكم إنما اللربا في النسييند
إن من إكبر الكبائر استطالد المرء.. إن من إكبر الكبائر أن يلمن الرجل والديد أن النبي ينئ, أرخص للحانص أن النبي يُّئ, أرخصى اللرعاة




 أن النبي يُّئِ نهى عن بيع الغدر


إن هذه الصـلاة لا يصلع فيها شيء من كي كلام الناس أنه راثى النبي يها


rio
$r r \varepsilon$ r\＆ை＿rs． rys Yミ』
r7．
ror－rol
ris
IV7
rve
Y\＆V
rrq
roomros
$r \_7$
rol
$r \_\nu$
VI
177
rov
r91．197
「人7．0＾
$r q 1$
rno

ivr

إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء
أيما إهاب دبغ فقد طهر
اينقص الالرطب إنا يبس
 ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيام2 ثم ليتخير من المسألد با شاء
حديث الأعرابي اللذي أخبر إنه رأى الهلالـ． حديث بريدة أن المرأة تالت：إن أمي باتت ولم تمر تحب

 حديث علي قال：الكبانر سبع：．． حديث الين عمر أن غيلان الثڤفي أسلم وله عشر نسوة حديث ابن عمر أند رانى النبي بأِئ，في بيته．．．
 حديث الين عمر قال：تراءى الناس الهلال．．

حديث هاعز لما أقر بالزنا حديث نبهان：إذا كان لا，حداكن مكاتب خذوا عني مناسككم خذوا با وجدتم خذي الـا يكفيك وولدك الخراج بالضــنان ذند المسلمين وإحدة رحم اللد الـحدلقين
زادك الله حرصا و لا تعد


| IVV | صلات الليل مثنى مثنى |
| :---: | :---: |
| ห7\% | الصلوالت الخمس والجمعد |
| ryr | صلوا على من فال لإله إلا الله |
| rev | الصلوات كفارات |
| 170.174 | صلوا كا |
| $9 \varepsilon$ |  |
| rof | عرضت علي ذنوبـ أمتي |
| roz | العينان وكاء اللّا |
| r7r | فلان دهاءكم وأموالمكم.. |
| rod | نأوف بنذرك |
| ras | فصلا |
| YAV-rAT | نلا بأس أن ينظر إليها |
| IVo | خقام |
| lvr |  |
| rar | قد أجرنا من أجرت يا ها أم هانئ |
| +9. |  |
| 100 | كان دسول الله |
| Ivo | كان رسول الله |
| IVo | كان رسو ل اللفه |
| IV9 |  |
| 107 |  |
| Y大т | كأني أنظر إلى وبيض اللى |
| Y^9 | كان يصلي بعد اللصر وينهى عنها |
| \VE | كان يقرأ في صـلاة الظهر في اللم كعتين |
| lvr |  |
| r®7 | الكبائز: الإشرلـ بالله. |


| 20 | كتب إلب رسول الله |
| :---: | :---: |
| $r$ ¢V | كل هسكر |
| アハ7 | كنت أطيب رسول اللد |
| rı7 | كنت عنل النبي |
| rıs | لا تبيعو！الذهب باللهـهب |
| ror | لا تستقبلوا القبلد بغانط و لا بول |
| rio | لا تشتروا اللهعك في الهاء |
| rro | لا تصروا الالم ，لالغنم |
| rio | لا تفعله ولكن بع الجـع |
| rir |  |
| rro | لا تلقوا الركبان |
| $r=0$ | لا تنكح الأيم حتى تستأهر |
| r7 | لا سبق إلا في خف |
| ris | لا صوم فـي بيوني |
| Yoo | اللذي يشرب في آنيد الفضد．．． |
| Yev | لعن الله اللسارت |
| $\wedge \wedge$ | لعن الله اليهود حرمت عليهم．＊ |
| rri | ها أنهر ال－ |
| Mm | ها لم يتفرقا |
| riv | هره نليراجعها |
| roo | هلمون بن أتى المرأته في دبر ها |
| roo | هن أتى هانضا أو المرأة في دبرها |
| 190 | هن أحيا إرضا هيتة فهي له |
| Y71 | من جنع بين الصـلاتين بن غير عنر |
| 17＾ー17V | من صلمى هعنا هذه الصـلا |
| 190 | －من قتل قتيلا فله فله فـلبه |


| Y71 | من كذب علي متعهـا |
| :---: | :---: |
| ros | من مس غرجه فليتو |
| 9. | هن نام عن صلاة أو نسيها |
| 90 | هن نسي وهو صانم نأكل |
| miv |  |
| Mo |  |
| M17 |  |
| ran |  |
| rıv |  |
| IVo | اللوتر حق على كل مسلم |
| roo | , لا حظ غيها لغني |
| rno | الولد للفر |
| rıq | يالبند البي أمي2 المالمت عن اللم كعتين |
| IVV | با أهل البلد صصلو! إلدبعا |
| MiV | يا حعيراء لا تفعلي، فلإنه يور |
| $r .9$ | يا معشر النساء تصدقن |
| r91 | يجير على اللمسلمين أدناهم |
| Y\&า | يعذبان وها يعذبان في كبيدة |

## فهرس الأعلام الذين ترجمت لهم(1)

rs
Is IIr
ri
72 $r$
$r$ VA rv
rys
rvi
rno
7
rar
rr
V9
I7V

إيراهيم بن أحمد بن إسحات المروزي إيراهيم بن عبد الله، ابن ابي الدم الما الحموي إيراهيم بن علي بن يوسف، ابو إسحاق الثيرازي إيرالميم بن محمده أبو إسحاق الإسفرائيني

الحمد بن أبي أحمده ابن القام الطبري
الحمد بن إدريس، أبو العبلس القراني
الحمد بن الأستاذ أبي عاصمه، ابو الحسن العبادي الحمد بن بشره القاضي أبو حامبد المدوزي
الحمد بن الحسين بن سهله البو بكر الفارسي
أحمد بن الحسين بن عليه الإمام البيهئي الحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي الحمد بن علي بن محمده ابن برهان الح الحمد بن عمدبن سريتج، القاضي إبو العباس الحمد بن محمد بن الحمد، أبو الحسين ابين التطان الحمد بن محمد بن الحمده الالهيخ أيو حامد الأسفراينيني الحمد بن محمد بن الحمده البو الحسـن المحاململي أحمد بن محمد بن عبد الله، بين بنت الثـانعي

أحعد بن محعد بن علي، ابن الالمعد
الحمد بن محمد بن محمده القاضي المي ابو منصور
السامح بن زيد رضي الله عند
إسماعبل بن يحيى بن إسماعيل المني

1) اكتفيت بذكر الصفدة التتي ترجمت للعلمفيها .
ras
res $r \& 7$

اوس بن الصامت بن قيس رضي الله عنه بريدة بن الحصيب رضي اللد عند
ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه
الحسن بن إسماعيل، أبو منصور التميهي الحسن بن أحمده القاضي أبو سعيد الالصطخري الحسن بن الحسين، الين أبي هريرة الحسن بن صالع بن خيرانه أبو علي الحسن بن عبد الله، أبو علي البندنيجي الحسن بن القاسمه، أبو علي اللطبري الحسين بن شعيبه أهو علي السنجي
الحسين بن علي بن الحسين، صاحب العدة
حسين بن محمد بن أحمد، القاضي حسين الحسين بن محمد بن الحسين، الحناطي

اللحسين بن مسعود بن بحمد البنوي حـد بن محمد بن إيراهيمه أبو سليهان الخطابي

حـزة بن عبد المطلب رضي اللد عند اللخرباق بن عمروء نو اليدين رضي اللد عنه خوات بن جبير رضي الله عنه
خولة بنت ماللك بن ثعلبد رضي الله عند الربيع بن سليـان المرادي زيد بن خالد الجهني رضي اللد عنه
 سعد بن ماللبه ابن أبي وتاص رضي اللد عند طاهر بن عبد اللهه القاضي أبو الطيب الطبري عاتنُد، أم المؤمنين رضي الله عنها عبد الرهمن بن أحمده أبو الفد ج السرخسي

عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو شامة المقدسي
rrq
rno

عبد اللرحمن بن صشرن الرن أبو هريرة رضي اللد عند عبد اللاحمن بن مأمونه الثمتولي عبد السيد بن مححـه ابن الصباغ عبد بن زمعة رضي اللله عنه عبد المزيز بن عبد اللسلا مه عز اللدين عبد اللعزيز بن عبد الله بن محعد اللداركي عبل الكريم بن محعد، اللرافتعي عبد الله بن أحمده، القفال المروزي عبد الله بن عباس رضي الله عنه
عبد اللمه بن عهرو بن العاص رضي اللله عنه عبد الله بن مححهد بن عبدان عبد الله بن مسحده القاضي أبو الافتوح عبد الله بن مححمده ابن المتلمساني عبد الله بن يوسف، اللشيـن أبو مسعد اللجويني عبد اللـلك بن عبد اللمه اللجويني، إمام المحرمين عبد الو الحد بن إسهاعيل اللروياتي عبد الوهاب بن علمي بن نصد البغدادي عثمان بن عبد اللرحمنه تقي اللدين ابن الصـلا عثمان بن عمعه البن الحاجب اللـالكي عروة بن مسعود الثقفني رضي الله عنه عروة بن مضرس رضي الله عنه علي بن أحمد بن حزم علي بن عمد بن أحمد الدارقطني علمي بن محعدد بن سالمه سيف الدين الآمدي علي بن محهـل بن حبيب الماوردي
rA.
rrs
rno
rrs
rq1
$r \_r$
rir
rqu
riv
$r \cdot o$
rrq
rvs
rq.
roq
07
I7V
rvo
r.r

علي بن محمد، الكيا الهدزاسيو عمرو بن عثمان بن قنبره سيبويد عويمر بن الحارث العجلاني، رضي الله عنه غيالان بن سلمد رضي الله عنه فانتد بنت أبي ظالبه، أم هاتئ رضي اللد عنها فاطدح بنت أبي حبيش رضي الله عنها قيس بن الحارث الأسدي رضي اللد عند لقيط، أبو العاص بن اللربيع ماعز بن ماللب الأسلمي رضي الله عنه هجلي بن جميع بن نجا المخزومي محمد بن إيراهيم بن سعد اللد بن جماعد محـد بن إيراهيم بن سعيد البوشنجي محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري محمد بن أحمده أبو عبد اللد الخضدي هحمد بن أحمده أبو سعد الهووي محمد بن إسحالت بن خزيمة محمد بن جرير الطبريه أبو جعفر محمد بن داود الصيدلاني محمد بن الطيب بن محمدنه الالقاضي أبو بكر مححد بن عبد الله، الحاكم النيسابوري سحمد بن عبد الله الحمشاني
 هحمد بن عبد الوهابه، أبو علي الثقفي محمد بن علي، أبو الحسين البصري المعتزلي محدد بن علي بن عبد الواهد بن الزمملكاني هحمد بن علي بن عمر التميمي الـازري

| ror | محمد بن علي بن وهب بن دقيق اللهيد |
| :---: | :---: |
| 人7 | مصحمد بن عمر بن حسين، نخر اللدين الرازي |
| \%. | محمد بن عمره أبو علمي لالشبوي |
| $r v$ | هحمد بن عصر بن مكي، إين الو كيل |
| Yot | محسد بن عيسى بن سورة اللترمذي |
| \%77 | محهد بن اللفضل، أبو عبد الله القرالوي |
| 11 | محهد بن هحهد، أبو حامد اللغزلـلي |
| rne |  |
| Ivr | هحعد بن مسلمه ابن شهابِ اللزهري |
| $r \times$ | محهل بن يزيده المبرد |
| no | محهد بن يزيد بن ماجه القزويني |
| $r \cdot v$ | هحهود بن أحمده أبو اللـناقب اللز نجاني |
| rro | محمود بن الحسن، أبو حـن التم القزويني |
| $\wedge \wedge$ | مسلم بن الحجاب اللقشيدي |
| 1.7 |  |
| rva | اللعقداد بن الأسود رضني الله عنه |
| Hry | هوهوب بن عمر بن بو غوبي الجزد |
| v9 |  |
| r¢^ | نفيع بن الحارثه أبو بكرذ رضي الله عنه |
| ris | نونل بن معاوي2 رضي الله عنه |
| V1 | هند بنت أبي أمية، أم سلمة رضّ إلمي الله عنه |
| 197 | هند بنت عتبه رضي الله عنها |
| $r \varepsilon$ | وحشي بن حرب الإبشي رضي الله عنه |
| 〔V | يحيى بن أبي اللخير العمراني |
| $\wedge$ | يحيى بن شرفه الإمام اللنوري |
| 1.4 | يوسف بن أحهد بن كـ |

## نهـرس المـراجـع

.طبعد السند المحمدية، القاهرة. عام
r- الإ.مكام في أصول الأمكاه،

تأليف: سيغ الدين، علي بن ابي علي بن محمد الآمدي.

عـ الأمكام السلطانية والولابات الدينيح،
تأليف: أبي الحسن، علي بن محهد بن حبيب الماوردي. تحقيق: خالد بن عبد اللطيف السبع العلمين دار الكتاب العربي، بيدوته لبنان. الطبعد الأولى عام . ا\&اهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { هـ ــ إـكام الفصول في اهكام الأصوله. } \\
& \text { تأليف: أبي الوليد سليهان بن خلف الباجي. } \\
& \text { تحقيق: د. عبد اللد محمد الجبوري. } \\
& \text { بوسسح الرساللح اللطباعد والنــد والتوزيعه يبدوت. } \\
& \text { الطبعة الأولى عام } 9 \text { اء1هـ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف: محعد بن علي بن وهن وهب بن دقيق العيد. } \\
& \text { تحقيق: محمد هامد نقين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف: تقي الدين، علي بن عبد الثكافي السبكي، } \\
& \text { ورولده تأج الدين، عبد الو ماب بن علي السبي السبكي. } \\
& \text { دار الكتب العلميد، بيدوت لبنان. الطبعد الأولى عام ع \& \& أــ }
\end{aligned}
$$

7ـ أدب القاضـي،

تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق: محيي هلال السرحان. مطبعة الإرشاد. عام 1هو1هـ.

У_ أدب القضضا والمدر المنظومات في الأتضيد والحكومات،
 تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا. دار الڭتب العلميد، بيدوت لبنان. الطبعد الأولى عام V•\& اهــ

Aـ أزهار اللرياض في أخبار عياض.
تأليف: شهاب الدين، أحمد بن محمد المقري التلمساني.


9ـ أسد الغنابة في معرغة الصحابة، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الجزري. دلار الشعبه.
-اـ أسهاء المصحابد اللروات وما لكل ولحد من العده، تأليف: اببي محمده، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفظاهري الأندلسي. تحقيق: سيد كروي حسن. دالر الكتب العلميح، بيزوت، لبنان. المطبه الأولى عام
11ـ الأشباه والنظاند،

تأليف: تأج اللدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي.

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجوده والثشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلميد، بيروت لبنان. الطبعد الأولى عام ألهـ
rir الأشباه والنظاثر،

تأليف: محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحله المعروف بابن الو كيل.
تحقيق: دـ أحمد بن محمد اللعنقريه و دـ عادل بن عبد الله الششويخ.

r| آـ الأشباه والنظاتر في قواعد وفروع نقه الشافمية، تأليف: جلال اللدين عبد اللرحمن بن أبي بكر اللسيوطي. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. دالر الكتاب العربي. المبعد الأولى، عام v•ء ایــ.
〔- الإصابد في تمييز الصحابد،

تأليف: شهاب الدين، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. .
 وبذيله: الاستيهاب في ممرذ2 الأصحابه لأبي عمر ابن عبد البر.

ها اـ أصول الفقه الإسلاممي.
تأليف: د. وهبد الز ححيلي.


إـ أهـول الفقد.

> تأليغ: النُيخ محهد الخضري بلند دار الاتحاد العربي اللطباعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { K ا أصول الفقد. } \\
& \text { تأليف: محمد أبي زهرة. } \\
& \text { دار الفكر العربي. }
\end{aligned}
$$

^1 الأعلامه قاموس تراجم لأشهر اللدجال والنساءه من العرب والمستعربين , تأليف: خير الدين الزذركلي.

الطبعة الثالثة.
ألملام النسلـ، في عا كالمي العرب والالجسلام.

مؤسس2 الرسالة. الطبعد الثالثد عام 1raviهـ.

( تأليف: أحمد بن يحيى الونشريشي. تحقيق: الصادت بن عبد اللرحمن الفرياني. منشورات كليد الدعوة الإسلامي2 ولجند الحفاظ على اللتراث الإسلامي.

الطبعة الأولى عام 1-1\&هـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { rl البحر المحيط في أصول الفقه. } \\
& \text { تأليف: بدر الدين، بحمد بن بهادر الزركتي. } \\
& \text { وزارة الأوتاف والشنئون الإسلامية بالكويت. }
\end{aligned}
$$

YY بـ بدايد المجتهد ونهايد الـقتصد.
تأليف: أبي الوليد، أحـد بن شحمد بن أهـد بن رشد القرطبي، الثهير بابن رشد الحفيد.
مرالجعة وتعليق: عبد اللحليم محمد عبد الحليم. دار التوفيت النـورزجية للطباعة.

بr ـ البدايد والنهاية،
تأليف: أبي الفداءه اللعافظ ابن كثير الدمشئقي. دار الكتب العلمية، بيدوت، لبنان. الطبعد الأولى عام ه. 1 اثـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف: محمد بن علي الشو كاني. } \\
& \text { مكتبة لبن تيمية. القاهرة. }
\end{aligned}
$$

هr- البرهان في أصول الفقه.
تأليف: إلمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله اللجويني.
تحقيق: د. عبد المظيم الديب.

توزيع دال الأنصار، القاهرة. الطبعة الثانية عام . .؛اءـ.
من منشـورات وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت. طبعد عام ه^^اهـ.

تأليف: الشيخ أبي إسحاقه إيرالهيم بن علي بن يوسف الفيزوز آبادي الثيرازي.
تحقيق: د. محمد حسن هيتو•

r9ـ تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق.
تأليف: نخر المدين عثمان بن علي الزيلمي الحنفي. دار الهـرذد للطباعد والنشر. بيروت، لبنان.
اللطبعة الثانية مصورة عن الطبعد الأولمى، بمطبعة الأميرية ببولاقه مصر - ها
r-r. تجريد أسهاء الصـحابد.
تأليف: شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن ألحمد بن عثمان الذهعبي• دار المعرذد للطباعد والنشد. بيزوته لبنان.

ابrــ تحرير ألفاظ التنبيه، أو لغد الفقه.

> تأليف: أبي بكر أهمد بن علي الاخطيب البغدادي. دار الكتاب العربيء بيروت لبنان.

$$
\begin{aligned}
& \text { 7rـ تاج العروس من جواهر القاموس• } \\
& \text { تأليف: السيد هحـد مرتضى الحسيني الزيدي. } \\
& \text { تحقيق: عبد الستار أهمد فراج }
\end{aligned}
$$

تأليف: الإمام محي اللدين، يحيى بن شرف النووي.
تحقيق: عبد الغني الدقر.
دار القلمه دمشق. الطبعة الأولى ^•عاءــ هـ.
rr_ تحفג الأحوني بشر ع جامع الترمذي. تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد اللرحيم المباركفوري. دار الكتب العلميده بيروته لبنان. الطبعد الأولى . 1٪اهـ.
مؤسسة الرساللة، بيروته لبنان. الطبعد الرأبع2 Y ـ؛ اهـ.

7 بــ تقريب التهذيب،
تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر المسقلاني. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.
اللناشر: المكتبذ العلمية بالمدينة المنورة.

$$
\begin{aligned}
& \text {.r. تخريج الفروع على الأصول. } \\
& \text { تأليف: شهاب الدين، محمود بن أحمد الزنجاني. } \\
& \text { تحقيق: د. بحمد أديب صـالح• }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عr٪ـ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. } \\
& \text { تأليف: الحلفظ صـلا ح الدين العلاني. } \\
& \text { تحقيق: إيراهيم محمد السلقيني. }
\end{aligned}
$$

rror تحفد المحتا ج بشرح المنهاج
تأليف: شهاب الدين، أحمد بن حجر الهيتمي، الشافعي.
وبهامشد: حاشيد السيد عمر البصري المكي الشانعي.

$$
\begin{aligned}
& \text { دار المعرفد اللطباعد والنشره ببروت ــ لبنان. } \\
& \text { الطبعد الثانية: هواهاهـ }
\end{aligned}
$$

rr_ التقرير والتحبير، شرع ابن أمير الحاج على تحرير الكـمال ابن الهمام
في علم الأصرلد الجامع بين الصطلاحي الحنفية والثافعية.
وبهامـنه نهايد اللسول للابمام جمال الدين الأسنوي.


تأليف: محفوظ بن أحمد البن الحسسين الكلوناني الحنبلي. تحقيق: د. محمد بن علي بن إير'هيم. دار المدني للطباعد والنشر و"تّتوزيع، جدة. الالطبعة الأولى: 7.181هـ.

جو ra التمهيد ني تخريـج الفروع على الأصرل.
تأليف: الاممام جمال الدين عبد اللدحيم بن الحسسن الأسنوي.
تحقيق: دـ محمد خسن هيتو.
هوزسس2 الرسالة، بيدوت. الطبعد الثtانية: 1؛اهـ.
. . . التلخيص اللحبير في تخريج أحاديث الرالنعي الكبير. تأليف: الامام أحمد بن علمي بن حجر العسقلاني• مطبو ع مح ختح العزيزدار الفكر.

1
تأليف: الحافظ خليل بن كيكلدي العلاني.

$$
\begin{aligned}
& \text { تحقيق: د. عبد اللد بن سحمد بن إسحاقه آل الثشيخ. }
\end{aligned}
$$

> §r تهذيب الأسماء واللغات.
> تأليف: الإمام زكرياه محي الدين بن شرف اللنووي. دار ابين تيميد، القاهرة. عام . 1 1 اهـ.
rـ ـ تـذذيب التهذيب.
تأليف: الحانظه أحمد بن علي بن هجر العسمِلاني. مطبعد مجلس دائرة المعارف النظامية، في الهند.


$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ 2 - تهذيب اللغي } \\
& \text { تأليف: أبي منصوره، محمد بن أحمد الأزهري. } \\
& \text { تحقيق: الأستاذ مخمد علي النجار. }
\end{aligned}
$$



هأ تيسير التتحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه. تأليف: مححد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسسيني الحنفي . مطبعد مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. عام •1roוـ.
7؟ـ الجامع لأمكام القر آن.

تأليف: أبي عبد اللمه هحمد بن أحمد الأنصاريه القرطبي. الناشر: دار الكتاب العربي•

Yأـ جامع البيان ني تفسير القر آن.

تأليف: أبي جعفر هحعد بن جرير الطبري.
دار الحدديث، القاهر ته عام V• ع ا هــ
§^ـ الجاهع الصحيع وهو سنن الترمذي. تأليف: أبي عيسى، مسحد بن بن سورة الترمذي.

تحقيق: أحـد بحـد شاكر. مكتبة ومطبه2 عصطفى البابي الاحلبي وألاده بیصر، ومحمد محیود الحلبي وشر كاه.


19- جوالهر الإكليله شرح منختصر خليل ني مذغب الابمام ماللف. تأليف: الششين صاللع عبد اللسعيع الآبي الأزهري. توزيع دار الفكر لبنان.

مذهب الامام الششانعي تأليف: الشثيخن إيرالهيم الباجوري.
 01 حاشية رد الالمحتار على الدر اللمختار، شرح تنوير الأبصمار في فقه مذهب الامـام أبي حنيفـد النعمان.
تأليف: محمد أمين الشهير بابن عابدين. مكتبة ومطبع2 مصطني البابي الحلبي وأولاده بسصر. اللطبعة الثtانية:

عهـ الرسالة.

تأليف: الإمام مسجد بن إدريس الشافعي.
تحقيت: أحمِد محمد شاكر.
دلر الكتتب اللعمعية. بيروت لبنان.

> تأليف: دوضه الإمام يحيى بن شرف البين.

تحقيق: الشهيخ عادل أحمد عبد اللهوجوده والششيخ علي محمد معوض.


8-8 دو هـة الناظر وجنة اللمناظز في أصول الفقه علم هذهب الإمامأحمد بن
حنبل.
تأليف: الشيخ موغت اللدين، أبي محمد عبد اللم بن أحمد بن قدامم اللمقدشي
الدمشقي
ومعها شرحها نزعد اللخاطر الماطر للشُين عبد الله بن أنمد بن عصطنى
بدران.

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { تأليف: شهاب اللدين، أحسد بن إدريس الققرالفي. } \\
& \text { وزارة الأوقاف ,لالشئون الإسلامية في دولة الالكويت. } \\
& \text { الطبهد الأولى. }
\end{aligned}
$$

بختصر الـيزني.
تأليف: أبي الأحسن علم بن محمد بن حبيب اللفاوردي.
تحقيق: الشيخن علي مسحد معوض، والشيخن عادل أحمد عبد المو جود.

هكتبد المعارفسه الرياض. الطبعة الثانيد ؟•ع \هـ.

V V الزاهر في غزيب الفاظ الشانعي اللذي أودعه الهزني في مشتصرهـ للإمام إيبي منصور الأزهري.
همبو ع هع مقدمد الحاوي الاكبير للهاوردي. مكتبة الباز بمكد الهكرمة. دار الكتب اللعميد، بيدوت . الطبعد الأولمى ؟ ا؟ اهــ
^هـ سنن أبي داوده

تأليف: الامهام أبي دالود سليهان بن الأشعث الأسجستاني الأزديـ إعداد وتعليت: عزت عبيد دعاس. نثر وتوزيع: محهد علي السيد، دار الحليثه حهص سورية. ومعه مبالم السنن للخطابي•

89
تأليف: الحافظ أبي عبد الله مـحمد بن يزيد القزويني.
تحقيت وتعليت: مـحمد فزاد عبد الباقي•
دار أحياء التترث اللعزبي. عام 09M1 هـ.
-99 سنت الدارتطني.
تأليف: الإمام علمي بن عمر الدارقطني•
وبزيله: التعليت المنني على الدارتطني لأبي الطيب آباري. تحقيت: اللسيد عبد اللمه هاشم يماني الهدني. شر كة الطباعג الفنية المتحدة. عام 1YA1هـ.
-7- سنن الدارمي.

تاليف: الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد اللرحمن الدارمي. الناشر: دار إحياء السندالنبوية. يطلب من دار لالكتب العلميد، بيروت لبنان.

17ـ سنن النسائي بشر ح الحافظ جلال الدين السيطي، وحاشيد الإمام السندي. تحقيق وترقيم: بكتب تحقيق الترات الايسلابي.

r7- سير أعلام النبلاء.

تصنيف: الامام شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذعبير مؤسسد اللرساللة. الطبعد الأولى: 1عاءهـ

سآـ شجرة النور الزكيد في طبقات الهالكية.
تأليف: الشيخ محمد بن محمد مخلون.
 اللـطبعد السلفية ومكتبتها.
دار الكتاب العربي، بيدوت لبنان.

عچ- شذرات الذهب في أخبار من ذهب.
تأليف: أبي اللفلاع عبد الحي بن الحي العماد الحنبليم المكتب التجاري اللطبعة والنشد والتوزيع. بيدوت، لبنان.

ها ش شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تأليف: سعد الدين، مسعود بن عمر التفتازاني النشانعي.
مكتبة ومطبعد محمد علي صبيح وأولایه، بميدلن الأزهر. هطبعة شمس
77- شر تنقيع الفصول في اختصار المحصول.
تأليف: الإمام شهاب اللدين، أحـد بن إدريس القرافي.
تحقيق: طه عبل اللرزوف سعد.
الناشر: اللبكتبد الأزهرية للتراثه دار عجوة للطباعة.

V7 شـر اللزرقاني على مو طلٍ الإمام ماللن. تأليف: الامهام سيدي محعد الزدرقاني. دار الفكـر للطباعد والنشر والتوزيع•
اشـ شر ع السند

تأليف: أبي محعد اللحسين بن مسعود البغوي. تحقيت: الشيخ علي مصحمد معو ض، والشيت علال أحمد عبد المو جورد. حار الكتب اللعمية. بيذوته لبنان. الطبعة الأولى IEIY هـ.

> 79- صسيع مسلم بشدح النووي.

تأليف الامام يحيى بن شرن النووي. مكتبد الغزاللي، دمشتق. مؤسسة مناهل العرفان بيزوت.

> , V_ اللضوء اللامع لأهل القرن التاسع

تأليف: شمس اللدينه محمد بن عبد اللرحمن اللسخاوي. منشوردات دلر مكتبة الاحياةه بيزوت ـ لبنان.

_VI طبقات الششافعية.

> تأليف: جـمال الدين عبد الرهيم الأسنوي.

> لـبقات الثـانعية.

تأليف: أبي بكر بن أحمد بن مسمده تقي الثدين ابن قاضمي شهبة اللدمشقي• تصـحيح وتعليق: دـ اللحاخظ عبد اللقيم خان. عالم اللكتب، بيدوت لبنان. الطبعة الأولى Y•عاهـ.
rrer
تأليف: أبي بكر ابن هدايح الله الاحسيني•
تحقيق وتعليق: عادل نويهض. دار الآنات اللجديدةه بيروت. الطبعة الثانية: 19V9م.
. تأليف: تأ الثدين، عبد الو عاب بن علي بن عبد الكافي المبكي. تحقيق: محصود مدحمد اللطاحي، وعبد الافتاع محمد الحلو. مطبعة عيسى الباببي الاحلبي وشر كاه. الطبعة الأولى وrAr Ar.

Vo - Vo
لأبي إسحات الشثيرازيه الشاذهي.
تحقيق: الـسسان عباس. دار اللرائد اللعربي، بيروت، لبنان. عام Pl9VA

تأليف: الحاخظ، شمس اللدين الذهبي.
-VV
تأليف: الأستاذ عبد لالوهاب خالاف.
الناشر: دار القِم للطباعد والنشـر والتوزيع. للطبعة التاسعة . IM9هـ.

طبع بمساعدة اللجند الوطنبد المر اقيد للاحتفال بـدطلع القرن الخامس الهجري.
V9- غيانى الأكمـ.

تأليف: إمام اللحرمين، عبد المهلك بن عبد اللمه الاجويني. تحقيق: د. عبد اللشظيم اللدبب.


- .
A1 فتع المزيز شدع الو جيز،

تأليف: أبي القاسم، عبد إكحريم بن محـد اللرإنعي.
دار الفككر

$$
\begin{aligned}
& \text { البخاري. } \\
& \text { تأليف: الحاثظ ابن حجر المسقلاني } \\
& \text { ترقيم مدحسد خؤاد عبد البُتين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. الفاي2 القصوى في حراي2 الفتوى. } \\
& \text { تاليف: القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي. } \\
& \text { تحقيق علي هحي الدين علي القرة داغي• }
\end{aligned}
$$

> تحقيق: أبي هاجر بحمد المسعيد بن بسيوني زغلول.
> دار الكتب العلميده بيروتم لبنان. اللطبعة الأولى ه هع اءــ

تأليف: عبد القاهر بن طلهر بن محمد البغدادي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعد المدني القاهرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { זیی الفروق. } \\
& \text { تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي. } \\
& \text { دار المعرفد، بيروت لبنان. }
\end{aligned}
$$

\&A- غواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام اللدين الأنصاري. بشرع مسلم الثبوت في أصول الالفقه، لهحب الله ابن عبد الشكرو المطبعد الأميرية ببو لاقه مصر. الطبعة الأولى

> •^مـ الفوائد البهيد في ترلجم الحنفية.
> تأليف: محمد عبد الحي اللكنوي.
> كار المعرفة للطباعد والنشز، بيزوت.

جيـ نوات الوفيات،
تأليف: محمد شاكر الكبتي.
تحقيق: د. إحسان عباس.

AVــ القاموس المحيط،

تأليف: مجد اللدين، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. دار الجيل، بيدوت. الطبعد الأولى.

1هـ قليوبي وعميرة، حلشيتا الإمامين الشيخ شهاب الدين القليوبي والثيخ عميزة، على شر ع جلال الدين المحلي على منها ج الطالبين، للإبام النووي. دار إحياء الكتب العربية. لعيسى البابي الحلبي وشر كاهـ.

19- قواعد الأحكام في مصالع الأنام. تأليف: إبي بحمده عز الدين عبد العزيز بن عبد اللسلام السلمي. مؤسسد الريان للطباعة والنشنر والتوزيع. عام .1؛1هـ.

9ـ القواعد الفقهيد، تاريخها وأثرها في الفقه. تأليف الشُيغز: د. هحـدن بن حمود الوائلي.


11-9 القواعد الفتهية، مغهوبها، نشأتها، تطورها، دراسح بولفاتها، أدلتها
تهـتها، تطبيقاتها.
تاليف: علي أحمد الندوي.
دار القلمه دمشتق. الطبعة الأولى 7 7 •1 هـ.
r Y Yـالكافي في فقد أهل المديند المالكي.
تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر.
دار الكتب العلميد، بيروت لبنان.


9r كتاب الايـانغ
تصنيف الحافظ أبي بكر عبد اللمه بن محمد بن أبي شيبة. تقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
نشر وتوزيح دار الأرقم، الكويت.

$$
\begin{aligned}
& \text { I } \\
& \text { تأليف: عالاء اللدينه إبي بكر بن مسعود الكاساني الاحنفي. } \\
& \text { دار الكتتب العلميده بيروته لبنان. }
\end{aligned}
$$

هـ 9 كتاب تذكرة الحفاظ.
تأليف: الامهام أهو عبد الله شهس الدين الذهبي• دالر إحياء التراث المربيه بيروت، لبنان.

17- كتاب التنبيد في الفقه الشافعيت لإهام أبي إسحات إبراهيم بن علي الفيروزآباديه الشيدازي. إعداد: عحاد اللدين أهـد الـيدر عالم الكتببه الطبعة الأولمى r. 1 اهـ.

9V تأليف الحافظ شـعس الدين الذهبي. تحقيت محي الدين مستو


91 تأليف: مصطفى بن عبد الله الشههير بهاجي خليفة. منشور رات مكتبة المثنى، بيدوت.

99- كشف الأسرار عن أصول فخر الامسلام. تأليف: علاء اللدين بن عبد اللمزيز بن أحهد البخاري. دار الكتاب العربيه بيروت لبنان- lqV\& م.

اـ ـ الكفايد في علم اللروايد.
تصنيف: الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثالبت، المسروف بالخطيب البغدادي. همبع2 السعادة. الطبع2 الأولى.
1-1- لسان العرب.

تأليف: جمال الدينه محمد بن مكرم بن منظور الالفريقي المصري.


تأليف: الامام أبي زكريا، محي الدين يحيى بن شرف النوري. دار الفكر.
r.r.- المحصول ني علم الصول الفقه.
 دار الكتب العلميد، بيزوت لبنان. الططبعد الأولى A A\&اهـ.

> \&-ا- مختار الصحاح.

تأليف: محعد بن أبي بكر بن عبد القادر اللازيا

مرالجمح وتصحيح شعبان محهد إسـاعيل.

$$
\begin{aligned}
& \text { مطبعة العجالد الجديدة. } \\
& \text { 1-7ـ مختصر من قواعد العلاني وكلام الأسنوي. }
\end{aligned}
$$

تاليف: أبي الثناهه محبود بن احمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهش2.
تحقيق: د. مصطفى محمود النجويني.
طبع بسساءدة اللمجنة الوطنية العر اقية.

 هطبر عمع المقدمات المـهدهات لابن رشد. دار الفكر للطباعد والنشد والتوزيع.

$$
\begin{aligned}
& \text { اليـ اــ مراتب الإجماع ني العبادات والمعالملات والاعتقادات. } \\
& \text { تأليف: الهانظ علي بن أحمد بن حزم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دار الكتاب العربي. الطبعة الثالثة 7.1٪اهـ. }
\end{aligned}
$$

1.9ـ اــ المرشد الوجيز الـى علوم تتعلق بالكتاب العزيز.

تأليف: شهاب المدين عبد الرحمن بن إسماعيل البن إيراهيم المعروغ بابن ابي
شام2 المقدسي.
تحتيق: طيار آلتيقولاع
دار صادر بيزوتا عام
.11. المستدرك على المـحيحين.

تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الـي الـهدروف بالحاكم النيسابوري. وني ذيله: تلخيص المستدرك، للإمام الذهبي.


$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1111 \\
& \text { تأليف: أبي حـامده مسحد بن محمد الغزالي. } \\
& \text { وبذيله: فواتح اللرحموت بشرح مسلم الثبوت. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - IIY } \\
& \text { شرهـ ووضع فهارسه: أحـد محهد شاكر. } \\
& \text { دار المعارف بدصر. الطبعخ الرابعة: Irvr هــ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { * } \\
& \text { تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي الهقري. } \\
& \text { مكتبة لبنانه بيزوت، عام 1 ا م. }
\end{aligned}
$$

|l§ تأليف: عواد بن عبد الله اللهعتق. دار العاصعد، الرياض. النشرة الأولى 9 ؟ ؟اهـ.

ا ا ا المعتهد في أصول الفته. تأليف: أبي الحسين، مسحد بن علي بن الطيب البصريه الـعتزلي. تحقيت: محشد هـعيد اللهه وهحصد بكره وحسن حنغي. دمشق. عام §

117-17 ـععجم فقد اللسلف، عترة وصحابد وتابعين.
تأليف: محدد المنتصر الكتاني.


$$
\begin{aligned}
& \text { IV IV ـ ـ ـ المجم المؤلفين تراجمم مصنفي الكتب العربيد. } \\
& \text { تصنيف: عمر رضا كحالل. }
\end{aligned}
$$

دلار إحياء التراث العربي للطباعد والنشر والتوزيح. بيزوت، لبنان. ومكتبة المثنى، بيروت.

11^ـ معرفد اللسنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. تصنيف: الامام أبي بكر، أحمدالأحسين بن علي البيهتي. تحقيق: سيد كسرو حسن.
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعد الأولى س٪؟اهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { - المحلى على جمع الجوون المع، } \\
& \text { تأليف: شـس الدين محمد بن أحمد المحلي. } \\
& \text { ومعه حاشيد البناني عليه، وتقريرات الشُربيني. } \\
& \text { مطبعة دار إحياء الكتب العرببد، لعيسى البابي الحلبي وشر كاه. }
\end{aligned}
$$

واヶ. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علهاء إفريقية والأندلس
والمغربـ.

تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي.
دار الغرب الإسلاميه بيروت. عام 1؛ 1؛ــ.
|l|-الـيغني في أبواب التوحيد والعدل.
تأليف: القاضي عبد الجبار المعتزلي.
وزارة الثلقافة والإرشاد القومي. الجمهورية العربية المتحدة.
عام •1rn هـ.


تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدلمح المقدسيـ الناشر: مكتبد الجمهوريد المربيد، ومكتبد الكليات الأزهرية.
تأليف: الشيخ سحمد الخطيب الشربيني.
دار الفكر.

- اr\&

تأليف: الإمام نخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين الرازي. تحقيق: د. أحمد حجازي الـسقا.
الناشر: مكتبد الكليات الأزهرية. الطبعة الأولى بمصر چ•عاهـــ
0٪اـ المنتظم في تاريخ الملوث والأممه.

تأليف: أبي الفر ج عبد اللرحمن بن علمي بن محمد بن الجوزي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. دال الكتب العلمية. الطبعة الأولى
چا ا- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصـول والجدل. تأليف: جمال الدين، عثمان بن عمدو بن أبي بكر الهالكي، المعروف بابن

دار الكتب العلميد، بيدوت، لبنان. الطبعد الأولى ه.عاهـ.
YY ا المنثور في اللقواعد.

تأليف: بدر اللدين، محمد بن بهادر الزدركشي الشافعي. تحقيق: د. تيسير، فائق أحمد محموردي
طباعد شر كد دار الكويت، للصحاند، المطابع التجارية. المبعة الثانية ه.ع الــ.

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف: ابي حامد محمد بن سحمد الفزالي. } \\
& \text { تحقيق: محمد حسن هيتو. }
\end{aligned}
$$

1r9 ا المهذب في فته الإمام الشانعي.
تأليف: الشيخ أبي إسحاق إيراهيم بن علي الفيدوز آبادي الشيرازي. ولمعد النظم المستعذب في شرح غريب الهـذبه اللطلامح محمد بن أحمد بن بطال الركبي.
دار الفكر.
.
تأليف: الامام أبي إسحات إيراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الثهير بالشاطبي.
دار الفكر للظباعد والنشر والتوزيح.
|r|- ميزان الاعتدال في نقد الرجال.

تأليف: الحانظ أبي عبد الله، شمس الدين الذهبي.
تحقيق: علي محمد المجاري.


$$
\begin{aligned}
& \text { } \\
& \text { تأليف: الامام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. }
\end{aligned}
$$

ومعه حوالشيه المسساة بسلم الوصوله لثرح نهاية السوله للثيخ محمد
بخيت المطيمي.
 تأليف: شمس الدينه مخمد بن أحمد بن حــزة اللرملي، الثهير بالثـافعي الصضير

شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشر كاه. الطبعة الأخيزة، 1r^1هـ.
६ץا- هديد العارفين،

تأليف: إسماعيل باشا البغدادي.
طبع بعناي2 ,كال2 اللمارن الجليلد خي مطبعتها اللهية، إستانبول. عام 1900 مر. منشورات مكتبة المثنى، بغداد.

تأليف: صلاح المدين، خليل بن أيبك الصفدي.


تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي.

IryI_ الو سيط في المذهب.

تأليف: أبي حامد، محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: علي مححي الدين علي القره داغي• دلار النصر للطباعة الإسلامية بمصر. الطبعة الأولى.

1rA اـ وفيات الأعيان وأنباء الزمان.
تاليف: أبي العباس شمس الدينه أحمد بن هحمد بن أبي بكر بن خلكانـ.
تحقيق: د. إحسان عباس.


## فهرس الكتب الواردة في النص المحقق(1):

أدب القضاء لابن أبي الدم: rvv

 الإحياء للغزالي: الا.رشاد للإمام:
 |الإفادة للقاضي عبد الو هاب: الإفصـ ح لأبي علي الطبري:




البسيط للغزالي:

التتـمة للمتولي: ع،
تصحيح التنبيd للنووي: $11 \mid$
تعليق الأستاذ أبي إسحاق الاعسفراثيني:
تعليق الشيخ ابن الصلا ح: ד7r
VI التعليقة للقاضي حسيني تفريعات أبي إسحاق المروزي: ¿「 التلنخيص لابن القاص: ؟7
التنبيه للمشيخ أبي إسحات الشيدرازي: $11 r$ التهذيب للبغوي: • rqo ،rar ،
() ورتبتها على حسب حروفالهجاء.

الحاوي للهاوردي: Av، •17 ، rv1، الذخانر لمجلّي: الرسالa للإمام الشـافعي: اللرقمي للعبادي: 11 الر
 الز الزائد للعمراني: r.v
السلسلة للشيـغ أبي بحمد الجويني: . M19، الشامل لابن الصباغ:
شر ح البر هان للأبياري: זr

شیV : شر ح التلخيص لأبي علي السنـجي
شر ح المحصول للأصفهاني: عی
شرح المعالم لابن التلمسساني: ع
 شر ح الو سيط لابن المرفعة: AN

شر ح مختصر الجو يني:
شر ع مختصر العبادي:
العدة: •r ،
الغياثى للإمام:
فتاوى الغزالي:
فتاوى القاضي حسين: rar، ع־r
فتح العزيز للرافعي:
الفزوت لللروياني: 19،
rol القو اعد للعز بن عبد السلام: rel

المحرد للرافمي: INV، IMa
المحصول للإمام الرازي: عror
المختصر لابن الحاجب: •0
r.. مختصر المزني: rer
مراتب الإجماع لابن حزم: Y Y
المرشد الو جيز للشيخ شهاب الدين أبي شامة: 101
المستصفى للغزالي:
المنشور للمزني: المت
المنخول للغزالي: 107

فهرس الفرق المذكورة في النص(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 أهل السنة: } 9 \\
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { צ_ الفلاسغة: Yoq } \\
& \text { - المرجئة: •7 } \\
& \text { 7V،rq }
\end{aligned}
$$

## فهرس المصطلنحات والكلدات المشروحـة（＇）．

| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكالمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 177 | －r－الاضطبا | $\wedge$ ． | －الآلآيسة |
| rav | rrr－البحيرة | rrs | r |
| riv | －r | $1 \varepsilon$ | r－r الأرش الأ |
| rlo |  | rry | ع－أعطان الأبل |
| rls | roro بيع المr | rrr | －0 أكتع |
| rle | 7－ | $17 \%$ | （ |
| lar | －rv التتهات | 〔 | V－ |
| r7． | －¢ التج |  | － |
| or | －rq التجهيز | r7 | 9－الأ， |
| rra | －${ }^{\text {－التدبير }}$－ | IV | － |
| ov | 1－r التصرية | 11. | ع |
| 91 | rrr | $r$ | r |
| 171 | بنr＿التفث | $r$ ¢ | r |
| 10 | ع | YV7． | 生 |
| ro． | 。 | $\wedge \varepsilon$ | d 0 |
| rาv | \％ | rus | 7 ا 17 الإهاب |
| 0 | －$\quad$－ $\mathrm{r} v$ | $\varepsilon$. | －1V الإيها－ |
| lor | － | rV7 | 1＾19 الآتهاب |
| － | －rq＿الجبا | 7 | 19－الاجتها |
| 100 | 。 | rr | st r． |
| lor | § ـ الجّ;بلّي | V7 | r |
|  |  | （1）ورتبتها على حـس حروف الهجاء． |  |


| الصفنحة | الكلم2 | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\wedge$ | 77＿الاعتكاف | rra |  |
|  |  | ro | ب¢ |
| rrq | ه1－1 الز | $r \cdot v$ | £ |
| rnv | 79－1 | rrg | ¢ ¢ |
|  |  | roo | 7؟ ــ الجعرانه |
| r7 | ，v－السبّق | 178 | ج́ _ |
| $\varepsilon$. | －الس1 | 189 | ＾＾ـ |
| V7 | 年 | $v$ | ¢ |
| 190 | － | 74 | －0． |
| \＆ | －السف－va | 91 | 1 |
| ros |  | r | ¢ |
| 7r9 | － | rar | rror |
| 9 | 2－الشهر－VV | 1 | \＆－1 الحكـم |
| 9 | －VA | rir | 0هـ الخارص |
|  |  | $\wedge \varepsilon$ | ］－الخط！ |
| 1. |  |  | － |
| 9 | －1－ | r9v | 1－01 الخلة |
| 111 | 1 | Ir | －09－الخلع |
| r9＾ | 俍 | \％ |  |
| r9 | 苜 الصوم | 0 | 11－7 الخيار |
| EY | － | ¢0 | ب7－الدية |
| r．9 | －＾0 ضهمان الْدرك | 12. | ¢ |
| rol | －－ | rra | ¢ |
| A． | －v－الطلق | 98 | 07－الرحـ |


| 9 | , 111 | r9v | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | - الا | 177 | 99-1 الرّهِ |
| Nr | - ا1\% | 19 | 9.9 |
| rı9 | -112 العرايا | $r \wedge$ | 919 الز |
| r9s | - 110 | 1. | - العروض |
| r7 | -117- الكنا | vo | rar_الar |
| rr | -11v | or | ¢ |
| rra | 11^1 | rur | 09-9 العموم |
| Vr |  | rir | 97-1 العْنت |
| 102 |  | 999 | -9V |
| 1 | \|r| إلمتكلمون |  |  |
| Yrr |  | rrv | 91- |
| $\wedge 1$ | rrr | $r \cdot v$ | 99-9 الغبن |
| 102 |  | 01 | - |
| $r 1$ | *r* المرتد | rre | 1-1-1 الغر |
| ¢r | 7r\| - المزارعة | -1 | r |
| \&r |  | rr | 2-1.r |
| Int | ¢ - ا الم | $r 7$ | ع - ا الفطرة |
|  |  | r | ه-1-1- الفقهاء |
| r7 |  | 71 | 7-1.7 الفلس |
| rir | - | r17 | - - القا |
| lat |  | 191 | 1-1.1 القذف |
| Mr | allazhadl _Irr | 1. | 919 1- القراض |
| § 1 |  | rrv | 11. |


| rav | 107-1 المعشرات | $r$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| No | - المقتضى - | $r \mathrm{~V}$ |  |
| \&r | 10^1-1 المقَّ | Yı\& | 7r\| |
| $r$ | 109 - الهكلّالِ | Ir |  |
| 9 V | . | lor | _ Sma |
| 11A | \|71 إلمهادنة | lor | -1rq |
|  |  | $r \cdot v$ | -1-1 إلكني |
|  |  | $r \cdot v$ | \! |
| rqv | r | Ir9 |  |
| 7 | r\|7 إ1 النقيضLن |  |  |
| r27 |  | rvr | ¢ |
| r17 |  | rA | -1\&¢ |
| rio |  | 997 |  |
| 0 | $c^{\text {c-17V }}$ | ron | 187 |
| Y¢7 | 171 17 النـميهة | rrv | 1\&v |
| 19 | 2-1792 | 71 | ¢18 |
| vo |  | rı | 189 |
| $1 \cdot \underline{1}$ | - \|V| | rot | 2- |
| 1. | - الو | reo | - 101 |
| +67 | 隹 - IVr | YA | - |
|  |  | $\wedge \varepsilon$ | - ${ }^{\text {- }}$ - 10 r |
| \|r1 | -1vミ | rav | 102-1-1 |
|  |  | Ar | 100-1 النفاس |

## فهـرس الـفصـول

فصل: يعترض على الأهلية ها يهنع التكليف فصل: في تقسيم الأمور المنسية فصل: الخطأ الناشئ عن الجهل

فصل: فيما يتعلق بالاككراه - مباحث الاككراه فصل: العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العداللة فصل: في سرد صيغ العدوم الشاملة لما يندر ج تحتها

فائدة في الْبسملة؛ هل هي قر آن على سبيل القططع أم على سبيل الحكم فائدةمن تعليق القاضي صدرالدين هوهوب الجزري: يشهـد بالسماع ع...
 فائدة: ذكر الإمام أن ما يكون مستند الشـاهـد فيه الظـي فوائد تتعلق بقاعدة اقتضاء النهي للفساد... فائدة: ويتصل بذللب الكلام في الخنثى وما ينفرد به من الأحكام

## فهرس القواعد ,المسـائل الأصولية

rur

قاعدة: في الصححد والفساد
(قاعدة: الكفار متخاطبون بفروع الشر ائع قاعدة: يحوز الحكمم على المعدوم بالتكليف قاعده: يصـع تكليف العبد بما علم الله أنه لا يو جل له شرط وقو ع الفعل


 قاعدة: إذا ندر واحد أو اثنان في مخالفة بقية الأمة.... قاعده: الاججماع السكـوتي
\قاعدة: هل يشترط في الإجماع اتفاق من يبلغ عد.ه درجـة التواتر؟ , قاعدة: الأخبار تنقسم إلى متواتر ومستفيد وخبر واحـد قاعدة: القرائن إذا احتتفت بالخبر حصل العلمم.... قاعدة: اختلفو | في قبول التجريـح والتعـيل... قاعدة: في متعلق الأمر والنهي والفرت بين وجو هه قاعدة: الأمر الؤوارد بالفعل بعد تحريهـ... قاعدة: الأمر الـعلق على شر الو هل يقتضمي التكرار بتكرر ذلن المُرط , قاعدة: الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضمي الفور , مسـألد: الأهر بشتيء هل هو نهي عن ضـهـو قاعده: انختلفوا في الأمر بالهاهية الككلية الـهطلقة... , قاعدة: إذا ورد أمدان متعاقبان بمتماثلين... \قاعدة: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده؟ ... ترك الأستفصـل في قضايا الأحو ال...
rra
ror
rov
$r v$
rv7
rar


## فهرس القواعد الفقهية

\&.
r7o

إعطاء المعدوم حكمم الهو جود
تقدير الهو جود في حكم الدعدوم
التقدير على خحلا التحقيت رفع العقود المفسو خـة من أصلها أو من هين الفـسخ الـششرف على الزوال هـل له حكم الزائل أم
 كذب الظنون فيها يحصل به الإكراه
 ما يشترط فيه العدالة وها لا يشترط النـادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ في الفرق بين اللوواية والشههادة كل ها شر ط في الراوي والشـاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل في تدييز الكبانّن عن الصغائر الأكساب النادرة هل تدنـل في المهايأة في العبد الـشترلك تنزيل الأكسباب منزلد الهال العتيد

## فهرس المو ضوعات

| 1 | المقدمة |
| :---: | :---: |
| $r$ | خطة البحث |
| 7 | منهج التحقيق |
| V | كلمة الشكر |
| 9 | التمهيد: في القواعد الفقهية |
| 9 | تعريفها والفرق بينها وبين الضابط |
| 1. | الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية |
| 11 | أهمية القواعد الفد الفقهية |
| ir | لمحة تاريخية عن نــأة القوالعد |
| Ir | بعض المؤ لفات فيها |
| IV | الفصل الأول: دراسة مختصرة عن المؤلف |
| IV | اسمه ومولده وطلبه للملم |
| $1 \wedge$ | بعض شيو خحه |
| r. | بعض تلاميذه |
| $r$ | بعض هؤ لفاته |
| rr | مكانته العلمية |
| rr | وفاته |
| rq | الفصل الثاني: دراسة الكتابِ |
| Yq | تحقيق المم الكتاب |
| ro | تحقيق نسبته إلى الهؤلف |
| ro | وصف النسغ المخطو ل2 |
| rA | بيان منهج الكتاب |

الفصل الثالث: المقارنة بين كتابي » المجموع المذهب"، للعلاني، - والأشباه والنظائر)

تمهيد: تعريف ابن السبكي باختصار إلمقارنة بين الكتابين من حيث المنهج العام المقارنة بينهـا من حيث المضهون المقارنة بينهـا في الأسلوب تقويم الكتابين

القسم التحقيقي:
قاعدة في الصحة والفساد فوائد للروياني في الفرق بين الباطل والفاسد قاعدة: الكفار مخاطبون بالفرو ع قاعدة: الحككم على المعدوم
قاعدة: التقدير على خـلاف التحقيق قاعدة: رفع العقود المفسو خدة من أصلها أو من حين الفـين
 قاعدة: المشُرف على الزوال هل له حكم الزائل .

فصل: في عوارض الأهلية
الفصل الأول: في تقسيم الأمور المنسية كذب الظنون
الفصل الثاتي: الخطأ الناشئ عن الجهل الالفصل الثالث: فيما يتعلق بالأكراه فائدة: في البسملة



11.

Mr
r..
Y.7
r.A
rru
riv
rr.
rri
rry
rA.
ras
r
rrA

ونصل: العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالـد قاعدة: ما يشترط فيه العدالل وما لا يشترط قاعدة: إذا ندر واحد أو اثنان في مخالفة بقية الأمد قاع.ة: الإجماع ع السكوتي هل يشترط في الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجد التواتر قاعدة: في الفرق بين اللزوايد والشهادة قاعدة: الأخبار تنقسم إلى متواتر ومستفيض وخبر واعـي فائدة: من تعليق القاضي صدر الدين، هو هوب الجزري فائدة: قال اللروياني في كتاب الفروت
 قاعدة: القرائن إذا احتفت بالخبر قاعدة: كل ما شرط في اللراوي والشاهد فهو معتبر عندالأادكهـ

قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغانر قاعدة: في قبول التعديل والتجريح قاعدة: في متعلق الأمر والنهي والفرق بين وجو هـ قاعدة: الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمد قاعدة: إذا علق الأمر على شر ط هـل يقتضي التكرد قاعدة: الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور
 قاعدة: في الأمر بالماهية الكلية المطلقة هسألة: إذا ورد أمران هتعاقبان بمتهاثلين قاعد.ة: النهي عن الشيء هل يقتضي فـساده فوائد تتعلق بهذه القاعدة
فصل: في سرد صيغ العموم
قول المُـفعي: ترل الاستفصـل في قضـايا الأحوال

| ror |
| :---: |
| rov |
| rio |
| rry |
| rV7 |
| rar |
| rq. |
| rqs |
|  |
| $\underline{2} \cdot \underline{1}$ |
| S.V |
| 817 |
| 21^ |
| \& $0_{0}$ |
| \& 17 |
| 2 $2 \wedge$ |
| Sor |
| Sor |
| Eor |
| 100 |
| \{07 |

وقوله في وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال مسأله: مل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابد قاعدة: دخول الصور النادرة في الأفاظ العامد

قاعدة: تنزيل الأكساب منزله المال العتيد
 قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب قاعدة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص المد السبر قاعدة: هل تندرج النساء في جمع المذكر السالم وضمائر الجهع المختصة بالذكور فائدة: الكلام في الخنثى وما ينفرد به من الأحكام الفهارس فهرس الآيات فهرس الأحاديث والآثار فهزس الأعالام
فهرس المراجع

فهرس الكتب الواردة في النص المحقق فهرس الفرق فهرس الكلمات فهرس الفصول فهزس الفوائد
فهر القواعد والمسائل الأصولية
فهرس القواعد الفقهية فهرس الموضوعات

واTنـر دعـوانـا أن الـحـمــد للـه رب الـعــالـمـيـن


[^0]:    ' '

